اليواقيت في أحكام المواقيت

تصنيف
الإمام العلامة الفقيه الأصولي النظار الفلكي اللهندس
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الترا اليو
رضي الشه عنه
-684-626
اعتنى به
جلال علي الجهاني
قدَّم له
الأستاذ العلامة الحبيب بن طاهر حظظه الهُ

مقدمة الأستاذ الحبيب بن طاهر

بسم الله الرمن الرحيم
وصلى الهُ على سيدنا ومو لانا عحمد وعلى آله وسلم
الحمد للّ الذّي لم يخلق الإنسان سدى، وأمذّه من العلوم ما بها يرقى منازل الهدى، ويسلك طريق التّوى. وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد، من خصّه الله من العلوم ما لم يؤته أحداً من

العالمين، وكان فضل الله عليه عظيلاً.
فكان صلّى الله عليه وسلّم مّا علّمه للناس الشريعة المهيمنة على تصريف شؤونهم أفرادأ وجماعات، في جميع بجالات الحياة الروحية، والاجتتاعية، والسياسية،


 ويعد، فإنّ أعظم ما اعتنى به عللماء المسلمين ـ بعد معرفة الهّ تعلى، وحغظ مصادر شريعته ـ العمل على استمرار عطاء الإسلام في المجال التشتريعي، بمتابعة الحوادث
 فيها مستظلّة بظلال الشريعة. وكان ما أنجزه العللماء من جهد في هذا المجال قد أطلق عليه في عرفهم - تسمية (اعلم الفقّه)".
وقد اعتنى الفقهاء، جنباً إلى جنب مع نظرهم العلمي، بتدوين ما أنجزوه تدويناً


تأصيلاً، واستدلالاً، وتفر يعاً، وتقعيداً، وتعليلاً، فتكوّنت بذلك ثروة علمية فقهية ضخمة،
 كا تنوّعت هنه المدوّنات من حيث الُعرض والتُبويب؛ فقد سار علم) الفقه

السابقون في التألئيف من هنه الحيية على طرق كُلاث:
ـ ـطريقة العرض الترتيبي، بداية من أوّل بابِ في الفقّه، إله آخخر باب فيه. وقد
 يفتقر كلّ مذهب أو مؤلّف إلى بيان المناسبة بين الأبواب فيا يختارون من الثترتيب. وقد ألّفت أغلب كتب المذاهب على هذه الُطريقة.

 للإبراهيم بن عبد الرفيع، و"مناسك الحجح" لخليل بن إسحاق الجمندي.

 الشهادات" لمحمد بن عبد الحكمه، و"رسالة إعطاء ألقرابة من الزكاةاة)، و"ا(الحبس على أولاد الأعيان)، وكلاهما لابن أبي زيد الثقيروالي، و(الطلاق المؤقت)، لأبي بكر محمد بن عبد الشّ المعانري المعروف بابن الُعربي.
ونظرأ لتطوّر اللدراسات المقنهية وتأثّرّها بالمناهج الُقانونية المعاصرة، طبّق
 نظريات من الأحكام الفقهية. والنظرية الفقهية، هي: المعنى الحقوقي أو القنانوني العُمه اللذي يمصل في الذهن من استقراء أحكام جزئية موزّعة في سائر أبواب الفقّه، تؤلّنف


 مزيد الإثراء.

 الطباعة، يجعلنا نكتثف ما كان بكهو لأ من كنوز المعرفة لدى علمائنا، وابتكاراتهم في منهج





 المو اضع التي تقتضيها، يضاف إلى ذلك جودة التُتفسيم والثتبويب، مـ تقف من خلالمل ذلك على عبقريته وسعة معاز فه الششرعية والئنيوية.

 المنطوية عليها، والكتثف عن أسرارها وحكمها، الأمر الئي لم يلتفت إليه الُسابقون في في

(1) نشير إلِ أنْ تعريف النظرية النقهية غير تعريف النظرية الأصولية (كنظرية المصلمحة، ونظرية المقاصد)، وغير تعريف القا'عدة الثنهية (كتاعدة: الضرر يز ان، وقاعدة: الأمور بمقاصدها)، وغير تعريف الثقاعدة الأصونية كـ (الأمر لنوجوب، والنُهي لنتحريم) .

وأحسب أنّه بكتابه (أليواقيت) حاول أن ينفرد بطريمّة في الثألئف الفقهوي لمأر من سبقّه إليها، تضاف إلِ طريقته التُتيبية في كتابه (اللذخيرة)، وهي طريقة تتجه، نحو دراسة
 اعتنى في هذا الُكتاب بالئوقت كشرط من شروط التنكليف، وتناول ما يندرج تحته من مسائل
 المسائل على الصلاة. وأنا حين أخلذت في قراءة هذا الُكتاب كنت أتطلّع إلى أن يستوعب الاصنّف - بيا آتاه الله تعالى من المُرفة الشمهولية العميقة في علوم الشر يعة الجامعة بين الفقنه وأصوله وقواعده وعلل أحكامه ـ سائر الفُروع الفقههية من باقي أبواب العبادات، وسائر أبواب الفقةه، المتوقف التككليف بها على الوقت؛ لككنّي وجدت نفسي وقد التّطع بي المبل

 إرادة منه.

 في كتابه (لباب اللباب في بيان ما تضمّمّنه أبواب الكتاب من الأر الأركان، والثـروط، والموانع، والأسباب)|(1) نحوأ من هذه الُطريقة؛ إذ تناول مسائل كلّ باب تِّت أركانه، وشروطه وموانعه وأسبابه، أي بأن اقتصر في ذلك على مسائل الفقّه من كل باب على حدته. ولا ألرى إلاّ أنّه متأترّ في ذلك بشيخه.
(1) نشر دار البحوث لنلدراسأت الإسلامية وإحياء التراث، سنة( 2007م)، بتحقيق: محمد المدنيني والمبيب بن طاهر.

ومع هذا يبقى ابتكار الإمام القُر إي بكراً يكتاج إلم الثوّسّع فيه وإعماله كاملاً، بأن
يقع تناول الفقفه من خهلال الشُروط والأسباب والموانع، ولّمّ شتّات المسائل المناسبة المّرتبة
 اعتبرا من الحطاب الشُرعي الوضتي باستملالان.

القواعد الفقهية؛ لأنّا تساعد الفقيّيه على ضبط المقنه وتغنيه عن حفظ أكثر الجزئيات،
 لأنّا تفيد الفقيه في "ربط الفروع الفقهية بمبحث هام من مباحث عنم أصول الفقّه، وهو مبحث الحكم الششرعي. وتفيده أيضا في تييز ها عن بعضها بحسب أوصافها الشّر الشّرعية، وما


 بين الفروع عند قيام ما يمنع المكلّف من الجمع بين بعضهاه، فيقلّم ما حقّه التّقديم، ويؤخر ما ما (3) يكيوز فيه التأنهير)

وأمنا عن منهجه في تناول مادّة هذا الأكتابِ، فهو لا يخرج عـا معهود منه، في كتبه
 منها، وطرح الإشنكالات والإجابة عنها، ومحاورة المذاهب المخالفة لمنهبه، والتّدقيق في شرح المصطلحات من الناحيتين اللنغوية والششرعية، وبيان الفُروق اللغوية بين الألفاظ، وتوشيح المسائل بالقو اعد الأصولئية والمقنهية، نّا سيجده القّارئ في هذا الكُتاب من الثراء
 للطريقة التي أمسهـا الإمنم الئقرافي.
النروق: 1/3.

المعرفي الشرعي، وكذا من الإفادة في علم الفلك بتغسير كثير من الظواهر الكونية، والتأكيد على التفسير العلمي لذه الظواهر ونبذ التفسير الحرافي، إلى غير ذلك من الفوائد العلمية.
 الإسلام، استنباطأ، واستدلالاً، وتعليلاً، وتدريساً، وتأليفاً، وابتكروا من من الأسالئليب



 الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
وفي هذا الإطار يتنزّل جهد الأخ الباحث المجلّ (هجلال عليّ المجهاني") في تحقيق
 ربّ العالمين.
وكتبه: اللمبيب بن طاهر، غفر الهّ له
بسم الهّ الر من الرحيم

الخمد لله رب العالمين، والصلاة واللسلام على سيدنا عحمد، وعلى آله وصحبة الطيبين الطاهرين، أما بعد ..
 إمام من أئمة المسلمين، الذين يعلون من مناخر الأمة، من الذّين جمعو ابين العلوم الشُرعية، ويين العلوم الكونية، واللذين وحلوا إلى أعلى مراتب العلمه في العقائد والأصوله، والفورع ع والآدابي، وهو الإمام النظار الفقيه الأصولي شهاب الندين أشمل بن إدريس الصنهياجي القُرالي المالكي، رضي الله عنه.
وهذا اللكتاب ثُبت النُسبة إلى الإمام القُرائي، وفيه أنفاسه، وقد أثبته له أغلب من ترجم له، كا أن بعض المباحث قد ذكرها في (الُفروق"، وي ("الحخصائص")، فلا شُك في نسبته

وهو من الكتب المهمة في بابها، ولْكنه ليس من الْكتب الثتي صنفت لعامة الطلابِ، بل هو لمن شدا و حصَّل شيئاً من علوم الأصول والفقّه، وله اطلاع على الملالف وقواعده، فيجد بغيته في هذا البّاب لدى هذا الإمام. وقد ألّْفه الإمام اللقرافي قبل كتابته ((الفروق")، حيث إنه أشار إليه عذة مرات وأحال عليه للنظر في بعض التّحريرات التي ذكرها في (الالفروق".

وقد نقل الإمام الحُطاب رحمه اللّه في (مواهب المليلل" عن هذا الككتاب عدة
نصوص.
 سم)ه (المهاد الموضوع والسقف المرفوع)، قانل ما نصه: (وقد بينتُ في "المهاد الموضوع والسقف المرفوع"، وهو جغر افيا وضعتها وصورت فيها أححو ال الأرضن وأسقّاعها ويـحارها


عشر ساعة إلى نصف سنة، وأكثر من ستة أنشهر لا يكون، وذلك كـا قام عليه البّرهان القططي في علم الميئة). ولم أجد أحلاً في الأكتب التي اطلعت فيها على ترجمة لهذا الإمنا ذكر هذا الكّتاب،

كا أفي بحثت عنه في فهارس النخطوط طات ولم يظهر أثوٌ له فيها. عمل في الكتاب:

جريت في الُعمل على إخراج هذين الككتابين على طريق الاعتناء بالنص، ونشّره قدر




 فتلك مسألة أخرى، ولكىن بناؤ على تسرع وتعصب مذهبي وخروج عن الْقواعد النشرعية، حتى جاوت كتب بعض الأئمة الكبار على هيئة مسو نحة، لا تليق بمكانة الأئمة وأهل الُعلم.

## غخطوط كتاب اليواڤيت:

وقعت بين يدي لمذا الكتاب النفيس ثلاث نسخ: نسختان من المكتبة الوطنية بتونس، والنسخة الأخرى من دار الكُتب الملصرية، وحسب الُفهارس توجد نسانتانتان من الكتتاب بالخزانة الملكية بالرباط، وحاونلت الحصون عليهِا ونكن 'صععوبة الإجراءات الإدارية لم أتمكن من ذلكا



فقمتُ بنسْ إحدى غخطوطتي تونس، ثم قابلت المنسبوخ على المخطوطتين الأخريين، على طريقة الانتقاء للنصص الأصوب من النسّخ، دون الإشارة إلى الأخطاء النكتابية الو اضحة، أو الختلاف طريقة كتابة بعض الكُللمات.



ووجدته قد اعتمد على النسخة المصرية، ونسخة تونسية غير النسختين اللنتين بحوزتي، والْنسختين المغربيتين، فقابلت عملي بعملa، واستفدت منه في في مواطن عدة، فيكون الكتاب قد خرج بهذا الششكل مقابلاً على غططوطاته الثتي ذكرت في الفهارس


 البالغة النفع في ختلف العلوم وشتى المواضيع؛ لموالاة نثرها - الأهم فالأهم




 الاكتراث جبلبة لمدت الأجداد ولعنة الأحفاد...)..

ولا أنسى أن أشكر الأستاذ العلامة الحبيب بن طاهر لتفضله بتقديم الكتاب، والأخوة الذين راجعوا النص معي، وخاصة الأخ محمد أعراب، كما أشكر دار النار النور والعاملين فيها على حسن اعتنائهم بالكتاب، وعزوهم الأحاديث إلى مصادرها. فإن كنت قد أصبت فيا قد عملت فليس ذلك إلا من توفيق الها تعالى، وإن كنت قد أخطأت أو أسأت فذلك مني، وأستغفر الهّ تعالى، والهُ تعالى الموفق لكل خحير. و كتبه

جلال علي الجهاني
ليدن - جمادى الأولى 1437هـ

# تر جمة نختصرة <br> للإمام شهاب الدين القرافي <br> رحمه الهة تعلى 

قال المحقق الُعلامة، ابن فرحون (الديباج المُّذْهَب في معرفته أعيان المذهب") ما نصه: (أمد بن إدريس القَرافي هو شهاب الُدين أبو العباس أمدل ابن أبي العطلا إدريس بن عبد الر من بن عبد السّه الصنهاجي البّهني المصري، الإمام العلامة، و حيد دهره، وفريد




 الملقب بسلطان الُعلى) عز الدين ابن عبد السلام الشُافعي، وأخذ عن الإمام الُعلامة شرف

 كان أحسسن من ألثقى الُلدوس، وحلى من بديع كلامه نحور الطروس، إن عرضت حادثة فبحسن توضيحه تزولن، وبعزمته تحون، فلفثّده لسان الحال يقول: حلف الزمان لئئَيَّ بمثلهن سارت مصنفاته مسير الشُشس، ورُزِقَ فيها الحظ السِامي عن البخخس مبحثئه كالرياض المونقة، والحمائق المغدقة، تتنزه فيها الأسملع دون الأبصار، ويكاريتني الفككر ما بها
 وألف كتباً مفيدة انعقّد على كالما لسان الإجماع، وتشنَّفت بسماعها الأسملع، منها:

1- كتاب النُخيرة في الفقنه، من أَجَلِّ كتب المالُكية. (مطبوع)
 3- وكتاب شرح التّهذيب. 4- وكتاب شرح الجلاب.
5- و كتاب شرح خصصول الإمام فخر الدين الرازيري. (مطبوع)
6- وكتاب التُعليقات على المنتخب.
7- وكتاب التثقيح في أصون الفقه، وهو مقدمة الذنيّيرة. (مطبوع ناقصاً)
8- وشر حه كتاب مفيد. (مطبوع، يحتاج إلم اعتناء وتحرير )
 10- وكتاب الأمنية في إدر الك النية. (مطبوع)

$$
11 \text { - وكتاب الاستغناء في أحكام الانستنُّه. (مطبوع) }
$$

12- وكتاب الإحكام ئ الفُرق بين الفتاوى و الأحكام، اشنترال على فوائد غزيرة. (مطبوع)

14- وكتاب شرح الأربعين، لفخر الدين الرازي في أصول الئدين (قيد التّحقيق). 15- وكتاب الإنقاد يو الاعتقاد.
16- وكتاب المنجيات والموبقات في الألعية وما ييوز منها وما يكره وما وما يكرم (غخطوط). 17- وكتاب الإبصار في مذركات الأبصار. (قيد الُطباعة، وهو الأستبصار)

18- وكتاب البيان في تعليق الإيهان (يصدر قريباً).
 20- وكتاب الأجوية عن الأسئلة الواردة على خطب بن نباته. 21- وكتاب الاحتحلالت المرجو حة.(مطبوع)
22- وكتابب البُارز للكففا في الميدان، وغير ذلك.



ووذر عن قاضي الثضضاة تتي المدين بن شاكر قال: أبمع المالكية والشُفافعية على أن

 الُشيخ تقي الدين فإنه جمع يين المُندهين.



 وكان القُرافي رمهه النّا تعلى كثيرّاً ما يتمثل:



وكان كثيرأ ما يتمثل بقول محي الدين المعروف بحافي رأسه:
 بنو المهل أبنائي وكل فضيلة فأبناؤها أبناء ضرتي الأخرى
(اوقد ذكر المصنف رهمه الهّه في كتابه المسمى (ابالعقد المنظوم في الخصوص
 ولادته المهمل في كلام ابن فرحون.

 القبائل التي كان أصل تلك الأسماء لأشخاص معينة من الآدميين، كتميم وهانشم، أو



 فاتقق الاشتهار بذلك، وإنا أنا من صنهاجة الكائنة من قطر مراكثن بأرض المغرب، ونشأتئي ومولدي بمصر سنة (626هـ) ست وعشرين وست|ئة)|"(1) .
(1) انظر (منهج التحقيق والتوضيح للم غوامض التنتيح" للأستاذ العلامة الأصولي الشيخ محمد جهيط رهمه الهُ تعالى (7/1)، وانظر (العقد المنظوم في الخصوص والعموم" للإمام القرافي (1399).



الورةة الأولى من التونسية الأولى


الورةة الأولى من النسخة التونسية الثانية

## بسم الهّ الر هن الرحيم

قال الشيخ الإمام شهاب الدين أبو العباس أَمد بن إدريس الصنهاجي الملالكي المعروف بالقرافي رحمه الله، آمين:

 غايات جلالنه بفكر ها.
 في كالاتها وسير ها، وعلى آله وصحبه عقود المعلي ودررها، صلاة نستكفي بها من أهوال يوم الُقيامة وغمرها، ونستولي في دار الكُرامة على جنانها ونهر ها، في مقعد صدقٍ عند ملكيها ومقّتدر ها.
أما بعد ..
 ومباحث جميلة، تتعلق بأزمنة العبادات وأوقات الصلوات، فأثون
 باتضاح سبلها، مرصعاً هلا بقواعدها الأصولية، وفوائلدها الفقهية، وأمرازها وها العقلية، وعنلها النقلية، ولذنلك سمَّيته: (اكتاب اليواقيت في أحكام المواقيت)، مستعيناً بالنه على خلوص النية، وحصون البغية، سائلاً من جوده العميم العصمة في القون المون والعمل،
والسلامة من الخطأ والزٔلل، وهو حسبي ونعم الوكيل.

وأَبرك بَ بالبدء بقُوله تعالى:


- جميل

وفي هذه الآية مباحث:
البحث الأول: في سبيها:
فرُوِيَ أن معانذ بن جبل وثُعلبة بن غُنْم الأنصاريين قالا لرسون الله صلى المّله عليه


حتى يعود كا بدأى، لا يكون على حالة واحلدة؟ فنزلت الآية(1)
البحث الثنان: في معنى لفظها:
 الُصوت، ومن الإهلال بالمجج، واستهلان الجمنين إذا ولُد برفع صوته بالبكاء، والناس ترفع أصواتهم عند رؤيته. وقال صاحب كتاب (الزينة في اللغة): يقال له هلال إلى ثلائة: لضيائه وحسنه،
 مهلهلْ الشاعر؛ لأنه أول من حسن الشُعر. ثم من بعد الثّلاث يثالْ له قمر؛ لأنه يزيد في
 تراها في الأرض، وليلة قمراء.
وسمي ليلة أربعة عشر بدراً؛ لأنه يبلد بسقوط الشُمس، أو لأنه يبادر غيبوبة النشمس في الطلوع بالعشي، وطلوع الششمس بالغداة والغغروب. وقيل: سمي بدراً لتمامه،

 شعاع الُشمس وكذلك ليلة سر.
قال: وسُميت الثشمس شمساً لأنها تخنى وتشمس ثم تطنع من المرأة الشمموس

 ويقان ها ذُكا وبنت ذُكا، ويثان للصبح: ابن ذُكا؛ لأنه من ضوئها، وسميت بذلك لألنه تذكوا كا تذكوا النّار.

للأبيض أيضأ، وهو من أسلاء الأضداد.

ومواقيت بجع ميقات، قال صاحب الكشثافي: معنى المواقيت المعالمه أي هي معالم يوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم وعحالن ديونهم وصومهم وعدد نسائهم وأيام حيضهن ومدد هملهن وغير ذلك ، ومعالم الحمج يعرف بها وقته.

البحث الثالث: في الثرق بين المواقيت الواردة في الآية والوثوت التي قالما مالك أول موطئه، والأزمنة.

أمَّا المو اقيت فجمع ميقات، وأصله موقات على وزن مصباح؛ لأنه من الثتو قيت من ذوات الؤواو، ولَّأَّا كِيرَت الميم انقلبت الؤواو ياءاً لانكسار ما قبلها.
قال الباجي في المنتقى: والوقوت جمع وقت، كضرب وضروب، وفلس وفلوس،
ووجه ووجوه.
قلكتُ: فيكون الزّمان والأزمنة أعم الثلاثة، والميقّات والمُواقيت أخصص الثلاثة،
 الحج من المكان المحلود للإحرام، فلا يكون الزمهان وقتاً حتى يفرض له التححديد، فالوقت

هو الزممان المحلدود، فيكونُ أخحص من الزُمان، ويشبه أن يكون الميقات هو الأداة التي يقع با التُحديد، كالميز ان لما يوزن به، والمكيال لما يكالن به، والمسمار لما يسمر به.
 الأو قات والأزمنة فكانت كالموازين والمكايِل، فيكون الميقات توقيتأ مع أداةً، والتُوقيت مع


 الوعد، فيكون الميقّات بمعنى التّوقيت، كالميعاد بمعنى الُوعد، فالوقت أيضاً يمكن أن يكون

 مباين لها بلا خصوص و لا عموم بين الثّلاثة على هذا التنقدير .

البحث الر ابع: في تُحتيق المبتدأ والحِبر في قوله تعلى: والقُاعدة أن المبتدأ والخبر لا بد أن ير جعا إلى عينٍ واحدةٍ، وإلا لكذب الحبر، وقون

 سؤالل حسز: اتْقق النُاس على أن في قولنا: (زيد زهير) بجازاً؛ لأن زيداً وزهيراً لم
 هل زيد استعمل في مسمى زهير، أو زهير استعمل في مسمى زيد؟ وليس أحد الأمرين أولى من الآخر؛ لأن المُصود حاصل على التقدليرين، من نظم الككلام، وحصون الاستعارة،
 جواب سديد: وهو أن نتولن: المُجاز في الثاني أبداً، والأول حقيقة ألبالًأ، ولا ينخرم

بيانه: أن المحككوم عليه ذاتٌ واحدةٌ لا ذاتانه، وليس المُراد الإخبار عن زهير بأنه اتصف بصفات زيل، بل المُصود أن زيداً اتصف بصفات زهير من ألمّ الشُعر وغيره، على
 فيه، ولفظ زهير مستعار له، فهو بجازّ، والأون حقيقّة.


 فتوله تعالى:


 يسألونك عن أحوال الأهلة، أو عن تغييرات الأهلة، ثم حذف المضا منا مقامه، فصار الضمير والإخبار في الظاهر إنما هو عن الأهلة، وفي المعنى عن المضافـ


 مكانه انصرفت الضهائر والأحكام إلى القُرية في اللفظ، وهي في المعنى لأهل المضاف

المحذوف.
إذا تقرر هذا وظهر أن التغييرات هي الأدوات التي وقت بها وحددت الأزمان بها،
كان المبتدأ عين المخبر.




البششارة على المبسَّر به حتى يتظظم الككلام، وإلا فالبشُارة اسم والئدخول فعل (1)، فهـا متباينان
 حاصل حتى يقدر ما ذكرته و حيئذ يتنظم الكحلام لاتحاد العين في المبتدأ والمنبر. سؤأل مدهث:

وهو أن يقال: القون بالمبتدأ والخبر باطل؛ لأنا إذا قلنا: (زيد قائم)، ونحوه: إما أن
 منها باطل:

أما إن كان عينه فيصير معنى قولنا: زيد قائمه، مثل قوننا: زيد زيد، واتقنقنا على أن قولنا: زيد زيد لا يفيد، وكذلك زيد قائم. وأما إن كان غيره فيكون مثل قولنا: زيد عمرو، وزيد عمرو كاذب، فكذلك زيد
 وهذه مقدمات ضرورية، وقسمة حاصرة، فيكون السؤالن قطعياً. واعلم أن هذا الُسؤال كا ورد على الئحاة فهو وارد على المتكلمين والمنطقّيين، حيث ما وقع الإخبار بشيء عن شيء، فتبطل الُّضايا والإخبارات كلها. قاعدة جليلة: وبها يكصل الموواب عن هذا الميؤالن، وهي أن تقون: الحقيائق أربعة

متحدان في اللذهن والخارج، مثل قونلا: زيد زيد، فإن زيداً هو نفسه نفسه في
 ومتعددان في اللذهن والحارج، كقولنا: زيد عمرو، فإنها متباينان في المنارج والمتصور من أحدهما مباين للمتصور من الآخر.
 بسيط لا تركيب فيه، والمتصور من النُون في النّهن أعم من المتصور من السو اده والأعم غير الأخص.

ومتعددان في المارج متحدان في الذهن، وهذا ألّسم لا يقع إلا في الثنط، كا وقا وقع
 على الختلافهم في ذلك، وعلى وجود النه تعالى، وعلى الناسوت اللذي هو ذات علا عيسى عليه السلامه بأنها شيء واحلد، مع أنها أمور متعلددة في الخلارج، وهكذا كل من اعتقد الالتحاد بين أمرين خارجين.
فهذه الأقسام الأربعة ختلفة في الأحكام، فمتى حصل الاتحاد فيها وهو القّسم
 زيداً زيلّ، وأن الْليل ليلّ، والنّها نهار إلى غير ذلك من الأمئلة.
 الفائلة تبعأ لانتفاء الحكم.
ومتى حصل التُعلد في النذهن دون المارج صح الحمكم لمصول الاتحاد في الخارج،


$$
\begin{aligned}
& \text { جميع التُضايا المنطقية والإخبارات النُحوية العُربية، والأحكام العقلية. } \\
& \text { وأما القّسم الرابع فغلط كا تُتدم. }
\end{aligned}
$$

فيتحصل من هذا أن الاتحاد الخارجي سبب صححة الحكمه، والتعلد اللذهني سبب

 صح الحُكم فقط من غير فائدة.
فهذا تخليص هذه المُاعدة، وبها يظهر الجوراب، فإن السائل إذأ قالن: الخبر إما أن يكون عين المبتدأ أو غيره، قلنا: تعني باعتبار الُذهن أو الخلّرج؟ فإن قان: باعتبار الُذهن،

قلنا: نختار أنه غيره، فإن قال: يكون مشل قولنا: زيل عمرو، قلنا: لا نسلم؛ لأن زيداً مباين




فإنه فعل مضارع، والمراد به الماضي، والحالة المستمرة؛ لأن سؤالمم ثد وقع قبل




ماضية.

 فيكون أقوى في صدق الخُبر والُبعد عن الغلط، وعدول المتكانم إلم مثل هذا يدل على فر ط
 لسققوط قيد المشاهدة الملترضة، وأما إن كان المراد الحالثة المستمرة، قال أرباب علم البيان:
 رضي الله عنها لر سول اللّ صلى الله عليه وسلم للا خاف من ابتداء الو حي


 اللفظ بجازأ؛ لأن لنظ الفعل المضارع لُ يوضع للأزمنة الثنلاثة، فاستعمل الملفظ فيال لم يوضع

له، فيكون بجازاً، ويكون معنى الآية: إن شأنهم السؤان عن أحو الن الأهلة، في الماضي والحال والمستقبل، أي شأنهم كذلك.
重 يسألونك بجازٌ على كل تقندير.

البحث السادس: في الآية: أن الأهلة جمع، وقد قوبل بالبمع اللذي هو الناس والحج، فهل اللغة تقتضي أن الجمع إذا قويل بالجمع توزع المِمع على الجممع الآخر، أو تبوته كله لكل فرد من أفراد الآخر؟
 ليس في اللغغة ما يقتضي جمعاً ولا توزيعأ، بل ذلك بحسب الموارد التي تستعمل فيها هذه المقابلة.




 وأمَّا قوله تعلى:
 ("خمس صلوات كتبهن النهل على العباد)" (1)، فهذا كله لا توزيع فيه وهو كثير أيضاً.


(1) أخر جه أبو داود (1422)، وائسيائي في (ا'لُكبرى) (1614).

جنة المأوى وجنة الفردوس وجنّة الحلئن، وقيل: لكَلو واحدٍ ثلاث جنات في الحِنة، والمراد بالجنة البستان العظيم اللائق بالجنة، فلاتونيع وهذه الُصور الثلاث: التوزيع، وعدمه، والمحتمل اللفظ فيها حقيقة، فعلمنا أن
 أعرضت عن هذه الثلاثةة بوضعهُ، ووكلتها إمل خيرة المتكلم، فلا يقال بعد ذلك: الأصل التوزيع، ولا الأصل عدمه.

إلى الثقرينة، والآخر غير منتقر، حتى يكون غير المُتتر حقيقة، والمُتقر يكازاً، فالحتق ما تثدم تقريره، وحيئذ نقون:
 في حالات تعرض له، هذا باعتبار النّس، وأما باعتبار الحّج فلا يتصور فيه جميع المواقيت، بل بعضهاه، فإذا قابلنا المو اقيت بالناس والحج تعين الئوزيع، وإذا قابنلنا المواقيت بالنّاس تعين
 الكُتاب والسنة، ونزّل كل موضع على ما يليق به.

البحث السابع: فيا يتعلق بجذه الأهلة من الأسلهء، وهي أسماء الشهور وما يتعلق

فأقون: ذكر المؤر شون والاشثتقاقيون أن هذه الشُهور سميت باعتبار ما صادف كل
 وصفر من الصّصفر بكسر الصصاد الذذي هو الخلمو؛ لأن الطرقات كانت تخنلو لـصصول الخوف بخروج شُهر الأهان الذي هو المحرم. وربيع من الربيع الذي هو أحلد الْنصون الأربعة بين الُشتاء والصيف؛ لأنها

يثون الشاعر:
في ليلة من جمادى ذات أندية ورجب من الئرجيب النّي هو التّعظيم، ومنه قون الأنصاري يوم المقيفة: (أنا

 والأسفل للأسفل، والأعلى لنلأعلى، وكانت أيضأ تضع جزعأَ في مراح الأبل تختك به
 ولا كان رجب من الأشهر الحرم سمي رجباً لتعظيمه بالتُحريم، وسمي شنهر الله الأصم والأصب، فالأول لسككون حركات اللسلاح فيه، فلا يسمع فيه منها شيء، والثاني لأن الر همة والأمانٍ ينصببان فيه.
وشعبان من التشتعب؛ لأن التُبائل تنترق فيه، لذهاب الأمان بخروج رجب، ويحذر كل منهم عدوَّهومن يكني عنيه، أو يغتالـونه.


وذو القَعْدة لتُعود الناس عن الُقتال؛ لأنه أول الأشهُهر الحرم.
وذو الحِجَّة لوقوع الحج فيه، ويقالن: ذو قعدة وذو القُعدة بالتُعريف والتنكير، وكذلك ذو المحجة وذو حجة، وتفتح الماء وتكسر، فيتحصل في ذي الحجة و حلدها أربع


(1) أخرجه البخاري (6442)، بلفظ ا(أنا جذبلها المحكك وعذيثها المُجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر

واعلم أن النُتل في هذُا الاشُتقّق لم يتوقف على أن الوضع لم يقع في وقتٍ واحدٍ؛ فإنه إذا كان الوقت واحذاً وصادف الر بيعان من الُربيع (1) لا يتصور أن يكون بعدهما قلب
 ولا يكفي في ذلك سنون قليلة، بل إنها يتصوز دوران الشهور في الفصول كلها في نييّ
 أما أن الُواضع هو الهُ تعلى أو الخلّق فذلك غير متعين؛ لأن الفتراق الْوضع جائز

على الله تعالى كا يكوز على الملّق.

## فائلدة حسنة:

وأما أسلء الأيام فهي مشتقة من الُعدد، إلا المبت والمِمعة، فالألحد من الو حدة؛
 الجِمعة فهو من الالجتماع؛ لأن الُعرب كانت تجتمع فيها وتعظمهه، والسببت من التُطع، ومنه (سبت بر أسه)، أزال شُعره.

وورد في الكتب القديمة أن الله تعلىى لم يخلتق في يوم انُسبت شيئُ، فلذلك سمي سبتاً لانتطاع الخلق فيه، وليس بصححيح، لما في صحيح مسلم (2) وغيره أن الله تعلى خلق التُربة يوم الّسبت.
وذكر المؤرخون أن أسل|ء الأيام كانت في المِاهلية الأولى غير هذه الأسماء، فالأحمد

 لبعولتُهن، والُسبت شيار،

وقد نظّمهـا الششاعر بيّوله:
أؤمل أن أعيش وأن يومي
أو التثلي دبار فإن يفـتـــي
فائلدة نحوية:
تقول: هذا يوم الاثنين بإضافة يوم إلى الاثثين اتغاقاً، فهل لنا أن نقون: اليوم الالثنان، برفع الاثنين؟

كثفت عنه كثيراً فلم أجد فيه نتلأ، وسألت جماعة من الأدباء الفضضلاء فلم أجد عندهم نقلأ، بل يقولون: ما نعلم إلا: اليوم يوم الاثنين، أما اليوم الاثثنان فلا نعرفه. فائدة لغوية:
 يفسده العامةه): الثلاثة الأون من الشُهر غرر؛ لأن غرة كل شيء أوله، وألثانية نفل لزيادتها

 لإظلامها، والثُمنة حنادس لُسو ادها، والتُنسعة دادي لأنها بقايا، والُعانشرة محاق لانمـحاق النقمر أو الشُهر فيها.

تنبيه: قال الجوواليقي: قولمم الأيام اللبيض غلط، بل أيام البيض، بالإضافة إلم البيض وتنكير الأئم؛ لأن البيض الثليلي بالتقمر دون الأيام، وهي لا يصام فيهاه، ولا المنضلة في الشّريعة، بل أيامها، والصواب الإضافة دون دون النعت.

## عسألة

اختلف العلماء في الواجب الموسع، وتحريره أن النفعل المطلوب إما أن يكون مساونائ
 إلا إذا جوزنا تككليف ما لا يطاق، أو يكون المُّصود إياباب التّضاء، فالأون: كصوم شُهر في يوم، و الثاني: كايجابب العصر بإدر الك ركعة قبل غروب الشُمس، أو يكون الفعنل أقل من
 الحهج في جلة العممر إذا قلنا أنه على التُراخي، فاختلف العلماء في هذا النوع: هل يكوز أن يقع أم لا؟ وهل هو واقع في الشُريعة أم لا؟

## 

ومذهب أبي حنيفة منعه بناءً على اختصاص الوجوب بَّخر الوقت، والواقع قبل
 والواقع بعد ذلك قضاء، وقال الئكرخي- وهو أبو الحسن علي- من الحنيفة: إن الفعل الو اقنع

 الرازي: يتعين وقت الوجوب بأحد شيئين: بالفعل، أو بتضيق الوقت، هذه المذاهب في المعتمد لأبي الحسين.
وقال الشيخ أبو إسحاق في (الئلمع): وقيل : المعجل يمنع من تعلق الو جوب به آخر الوقت، ولا يتو جه عليه فرض صلاة قط.
والثقائلون بوقوع الؤاجب الموسع اختلفوا هل يكوز تأنخيره لغير بدل أو لا بد من الُبدل، وهو الُعزّ؟؟ مذهـبان.

فيتحصل في المسألة سبعة مذاهب، مذهبان على الثقول بالتوسعة، و خمسة على الثقول بمنعه: أول الوقت، آخره، الفعسل موقوف، المنعل يعين وقت الُوجوب، المفعل يمنع من تعلق الوجوب.

تمهيد لِذه المذاهب من حيث الجمملة، ثم نذكر بعده مسائل أخصُّها بالبحث والإير اد و التحقيق واستيفاء الحجاج
وهو أن من قال: إن أول الؤجوب متعلق بأول الوقت فلأن الأوقات أسب'ب،
والأصل ترتب المسبَّبات على أسبابها، فيتر تب الوجوب ألوب أول الوقت
 وقولنا: من غير عذر احتراز من الإذن في تفويت أداء رمضان لثضضائه، لكّن لُعذر الُسفر، أما لغير عذر فهو غير معهود في الشُريعة، وهو يرد على الخصمس في مسألتنا. ومن قان: بَّخر الوقت فلأن الُقاعدة الاستدل لال بُّبوت خحصيصة النثيء على ثيوته،

 ويرد عليه خالفة قاعدة، وهي إجزاء الُنفل عن الْفرض، وهو خهلاف الْقاعدة في

ومن قال بالوقف فلأجل الُسلامة من إجززاء النفل عن الفرض، فتركه حتى لا ينوب عن الُواجب إلا واجب.
ويرد عليه أن صلاةً لا توصف بنفل ولا فرض غير معقولة في الشريعة.وأيضاً صلاة لا تنوى فر ضاً ولا نفلاً خلاف قاعدة الئية في الصصلاة.
غير أن الإشْكال الاول قد يكصل في دفعه تأنيس بأحد الأقو الن فيمن صلى وحده
 !إلى الهّ تعالى؟ أريعة أقوالن، فالثقو لالرابع هو مثل هذا المذذهب، فيؤنسه.

وكذلك يتأنس به في دفع إنكال النية، وهو الإنشكال الثاني.ومن قال بتعين الوقت



 الققون بوجوب النو افل بالشُروع من هذا الباب، وكذلك المسافر والُعبد والمرأة إذذا شرعوا في الجمعة فإن الوجوب يترتب ويتحلد على الفعل، لأنا نتول: أول جزءء من العبادة في جميع


بالو جوب قبل النشروع فيه، فلم يترتب هنا وجوب فع فعل على فعله.


الفُرض، فهو والمذهبان قبله من منزع الكُرخي وتفاريم مذهب الحنغية.
 وسلم والصالحهين من بعدهم لم يفعلوا واجبباً قط؛ لمواظُبتهم على الصلاة أول الوقت، فلا يكصل لفم ثواب الواجب أبداً، فتفوتهم أعظم الأجور، ونحن نعنم بالضرورة أنهم لو
 سيا وقونه عليه الصلاة والسلام: (أول الوقت رضوان الشّ، وآخره عضو الشّ)|(1) يقتضي أن التُعجيل أفضل.
 تقتصضي عدم المنع، فينهها تناقض، فالقون بالو جور بو والتو سععة عان. ويرد عليهم أجمعين في هذا الملدرك أن جواز التر كُ إنظا يوصف به خصورص الأونل،
 الوقت المعين، أما إذا كان دائراُ بين أزمنة فلا، كا قلنا بجواز الترك كِ في خصلتين من خصال

الكُفارة، ولم يتناقض ذلك بالوجوب، وبعض الطورائف في فرض الكُفاية ولم يتناقض ذلك بالو جوب، كذلك هـاهنا.
وأمَّا نحن أيها الجمههور من المتكلمين والفقهاء والمعتزلة فنحن نقول: الوّوجوب


 في فرض الكنفاية إذا تعلز النكل إلا واحدلاً.
 التخيير لا وجوب فيهه، فقلنا بالإجزاء أول الوقت ووسطه لوجود المشترك فيهاه، وقلنا
 الوجوبب من المشتر كُ ترتب على أول الوقت؛ ولم لم يتأخر عنه.
وقان سيف اللدين الآمدي في (الإحكام): (أأجمع السلف على أن من فعل الصهلاة
أول الوقت ومات أنه أدى فرض الهّ تعلى، والثقول بالوقف وأنها لا فرض ولا نلا نفل خلاف

وأما القون بالعزم وعدمه فينبني على ألن المأمور إذا لم يفعل ولم يعزم علم





وقان إمنم الحرمين في (الأبرهان): (لم يقل أحلد إنه إذا أهمل العزم وصلى في أثناء


أول الوقت، وتنسحب النية على بقية الأزمنة، كا تنسحب النية على بقية أفعال الصلاة وغيرها من العبادات".
قلثٌ: ونقل غير إمام الحُرمين والغزالي من الفقهاء والأصوليين خلاف نقلهها، بل يقولون يجب العزم من غير تفصيل، وهو المنقول في كتب المالكية فيا رأيته، ولعل هذا الإطلاق وإطلاق إمام الحرمين عدم التأثيم محمولْ على تثييد الغزالي، وسيأتي استيفاء الكالام عليها في مسألة مستقلة إن شاء الله تعللى. * * $\quad$ *

## مسألة

إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، فهو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أول وثت العصر فتتشرك ك الصلاتان في هذا الوڤت، ثم يثرج و وثت
 وعن أبي حنيفة ثلاثة روايات: أحلحها مثل مذهب الشُفعي، وثانيها: إذا صار ظل كل كل شيء
 وقت العصر. والرواية الثألثّة، وهي المنصورة عندهم أن وقت الظّهر عندهم يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وحيئذ يلخل وقت العصر. لنا: ما رواه أبو داود أن النبي صلى الهّه عليه وسلم قالن: (أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظظهر حين زالتث الُشمسر، وكان قدر الشُراكّك، و صلى بي العصر حين صار
 وصلى بي الفجر حين حرم الططام والئر اب على الصائم، فللم كان الغد صلى بي الظهر حين صار ظلا كل شيء مثله، وصلى بي الُعصر حين صار ظلّ كل شيء مثيليه، وصلى بي المغرب
 وقال: يا محمد هذا و وتتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين)|"(1). ووي (المو فأ) عن عائشة رضي النّه عنها أن رسول النّ صلى النّه عليه وسلم (اكان يصلي العصر والشُمس في حجرتها قبل أن تظهر|"(2)، وهذا لا يمكن إلا بالْ بعد المثل، وأما المثلين بعد فلا تكون الشُمس في الحجرة، بل الرتعت على السُطوح والـيطان.
(1) أخر جهـ أبو داود (393).
(2) أخر جه الإمام مالكك في "المُو طأهُ (5).

وفي (الموطأّ): كتب عمر إلى علاله: (إن أهم أمركم عندي الصصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حغظ دينه، ومن ضيعها فهو لنا سواهها أضيع. ثم كتب: أن حلوا الظهر إذا
 ولم ينكر عليه أحلد، فكان إنجاعاًا .
ونقول: صلاتان يمدع بينه| فلا تكون وقت الأولى منها مثل الثانية، قياساً على
المغربـب ع العشاء.
فهذه أربعة أو جه، وعليها أسولة:
أَّمَا الحديث الأول، فعليه أسولة:


 وقال الأصيلي: "لم يصح عند مالكك حديث الوقتين، وإنا قالْ بالؤوقيّن لُعمل أهل
|لمدينة!).
الثاني: سلمنا صحتّه من جهة السند، لكنه مضطرب، فرواية مالكك في (الموطأه)
 وقتين في يومين، بل قال: دخل أبو مسعود الأنصاري على المغيرة لـا أخر الصحلاة فقال: مـا


 وسلمه، ثُم قال: بهلا أمرت)|"(2) - بنتح التُاء وضمها-ه، يفيد الاختلاف أن المأمور جهريل أو
(1) (1 أخر جه الإمام مالكك في (المو ونأه) (9).
(2) أخر جه البخاري (499)، ومسنـم (1411).

رسول الهّ صلى الشّه عليه وسلم، فليس في هذا أكثر من همس صلوات، وحديثكم فيه عشر صلوات في يومين.
وخرَّج أبو عمر في (الاستذكار" عن أبي مسعود الأنصاري (أن جبريل جاء إلى
 ثم جاءه جبريل حين صار ظلّ كل شيء مثلّه، فقال: يا معمد صل العصر، قال: فصلى، ثم
 فقال: يا محمد صل التشاء، قالن: فصلى، ثم أتاه حين انشّق الْفجر، فقال: يا محمد صل
 قال: فصلى، ثم أتاه جهريل حين كان طلّ كل شيء مثليه، فقال: يا محمد صل العّ العصر، قالن:


 يعني: أمس واليوم.
فهلذه الطريق تتضتي أن رسول الله صلى اللّ عليه وسلم صلى عشر صلوات
 الحديث، مع أن القضضية والحدةٌ في وقت واحذ هو صبيحة الإسراءه فيتعذر المِمع بين هذه
 جلاً.

الثالث: إن دلالة هذا المديث ليست بمنطوقه، فإنا نقول: ما بين هذين الوقت أو
 عند الحنفية ليس بحجة، فيسقط الاستدلان بالمديث.

الرابع: أن الصلوات الحدس لا تجب على الملائكة، فهي غير والجبة على جبريل، وهي واجبة على رسون النه صلى الشه عليه وسلمه، وقد ائتم بجربريل، فيكون من من باب اقتداء
 وأمَّا أثر عائشة فيرد عليه أن البيوت كانت يومئذ قصيرة الجمدران، فقّوله: ("الشمس في حجرتها") يصدق بأن تكون الشُمس في أعلى المدرانه، فيصدق معنى ("في" للظرفية، وما هو في البُلُُر هو في الحجرة. وأمَّا أثر عمر فيسنم أن ذلك هو مذهب عمر، وله أن ئلن ئمر الناسِ بمذهبه لاعتقاده
 ومذهب غير عمر خلاف ذلك، وليس لأحدٍ من المجتهاين الإنكار على الآخر، إلا فيا

 وأمَّا القياس على المغرب فيزد عنيه الفرق والقنلب: أما الفرق فلأن المغرب ظظهر اهت大ام صاحب الثشرع بها في الوقت لقصره وعدم امتداده على أحد الأقوالل بأن لـنا وقتاً واحداً، بخخلاف الظظهر فيها، فيناسب الْأتخير في الظّهر بخخلافهِا وأمَّا الثقلب فلأنا نقون: صلاتان يكمع بينها فوجب أن يكون الوقت النّي يكمعان فيه أطون، كالمغرب مع العشاء


 وعن الثالي: أن هذا لا يقدح في الثضية إن كانت واحلدةً، لكن الألفاظط فيها
 فيحمل المجمل على المبين، والمُتصر على الكامل، ولا تنافي بين صلى وصلى وصلى بالواو،




الصحلاة.
قلتُ: الواقع أنه صلى الله عليه وسلم صلى مأمومأ بجبريل، وأن الناس صلوا

 إلا بعد أن يفعله جبريل، تحقيقاً خلمن الأتتلام ثم من الرواة من كان كذلك عنده في مي معنى
 ("ثم". وكذلك ذكر مرة صالاة المأموم فقط، وهو قوله: صل يا عحمد، ومرة ذكر المجموع صلاة الإمام والمأموم، ولا تنافي بين الجزَء والكّل، فبهذا تُتمع ألنفاظ الطُرق كنها من غير

تنافر.
فائدة: وينبغي أن تعنم أن لنظ (اصلى) في قوله: (صلى وصلى) وما معها من باب

 كل جزء صلاة شُ عية لكانت ألف صلاة، بل لا يفهم من قولنا: (صلى زيد) إلا صلاة كاملة، فإطلاقها على بعضها بجاز، وكذلك قوله صلى النه عليه وسلم: ا(فصلى بي حين زالت الشُهسل"، لا يتتضي أن جبريل كمل برسول الها صلى اللهّ عليه وسلم عند الزو اللن، وذلك يقتضي الشُريع فيها قبل الزُوالن، وهو منـوع. وعن الثالث: أنا لا نحتاج جي هذا المثّا إنى المنهومه بلى نثول: تحديد الأوقات
 في مقادير النُّصُب وعدد ركعات الصلاة وتخصيص رمضان بالصوم دون غيره ويوم عرفة بالوقوف والجملز بالعدد وأشواط الطوافش، فكذلك ههنا وجب أن لا يزاد على الزمن

المُحلود، لا للمففهوم؛ بل لأن التُعبدي إيقّعه على غير المنصوص ممنوع إمماعأ، فيسقط
الـيؤالل.
وعن الر ابع: أنا نسلِّم أن الصصلاة لا تجب على جبريل من جهة أنها صلاة، لكن تجب عليه في هذه الُصورة من حيث التبليغ، وأن اللهّ تعالى أمر جبريل أن يبلغ بالفعسل مع القونه،
 سلَّمنا عدم الؤوجوب في حق جبريل مطلقأُ، لكن لا نسلم أنه تحثّق بين جبريل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الأئتام اللذي بين الصححابة ورسون اللّ صلى الله عليه وسلم: أو غيرهما من المصلينه بل جلز أن يكون الوأق أنه ينظر إليه ويقتدي بنعله من غير ربط صلاته به، كا يصح ذلك في الوضوء وأفعانّ المحج ينظر الإنسان إلى غيره كيف يقف ويرمي فيفعل مثله، وكذلك في الُصوم وغيره مما لا يصح الائتهام الكائن في انصلاة فيه، بل
 ويحسن مع ذلك أن يقون الراوي: (اصلى فصلى" وغير ذلك من العباراته فإنها صادقة مع مطلتق الاتباع اللذي هو أعم من الأنتّامك وبها الجواب الثّاني نجيب عن خصوص مذهب مالكك رضي الله عنه، فإن الوجوب عنده إذا اختلف امتنع الائتام؛
 التُبليغ وجب الإجزاء بالأصالة، فامتنع الأئتهام عند المالكية، فيجيبون بالمواب الثّاني. وأما الشافعية فالسؤأل عنهم ساقط بطريق الأصالة، لتجويزهم ائتهام المفترض خلف المتنفل ، لكن يرد عليهم سؤال آخر، أن جبريل كا لم تجب عليه الُصلاة بطريق الأصالة لم يندب إليها، فإن الملائكة لم يؤمروا بصلاتنا ألبتة، لا فرضاً ولا نفلاً، بل فم عبادات تخصهمه، لا تجري فيها الطههارات وللا الأوقات، ولا هذه الأوضاعه فتخرج هذه الصـلاة عن

 خرَّج مالك في (المو طأ) وغيره من الثقات عن أنس بن مالكك أنه قان: „كنا نصلي العصر ثُم

يذهب الذذاهب إلى قباء فيأتيهم والشُمس مرتفعة)|"(1). فقوله: (اكنا نصلي" يقتضي أمرين:
 واحدة، مع أن قباء تبعد عن المدينة بفرسخ، فهذا اييين معنى الأثر .



 والجوواب عن الثالثت: أن ذلك لا يقوله عمر إلا توقيفاً، فيجب المصير إليه، لا سيلا مع هذه الآثنار المروية.



 جبريل في البيان، وذلك يقتضي فرط الاهتلام به، وإذا كانت أهم يناسب أن لا يبالغ في



 الثاني.

*     *         * 

(1 ) أخرجه البُخاري (526)، ومسلم (1441)، والإمام مالكك في (الموطأه (14).

## فائدة حسنة

اتفق أنَّ بعض أعيان المدولة جمعني مع قاضي التُضاة وأعيان الفضالاء ليلةً لغرض لله، وكنا نتذاكر غوامض الثفوائد وفرائد الثّلائد، فكان ما وقع أن قال صدر الثدين قاضي
 في البخاري: (إنما زمانكمم (1) فيلا سلف من قبلكم من الأمم كا يمن صلاة العّهر إلى غروب
 أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا، فأعطوا قيراطاطّ قيراطأ، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشُمس فأعطينا قيراطين قيراطين، فقان أهل المكتاب: أي رينا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطِين وأعطيتنا قيراطلاً قيراطلاً ونحن أكثر عملاً منـهمه فقال


فمثل اللدنيا يومٌ، فإن اليُهود عملت نصغه وعملت النصلرى إلى صلاة العصر،
 العصر والمغربّ، وهذا هو عين مذهبنا.
قلتُ له: هذا لا حجَّة فيه، فإن ما بين الظظهر والمصر أطون، وإن قلنا إن وقت
الُعصر يدخل بمضي الُقامة، فأنكر ذلك إنكاراً شديداً.
 لتحرير الأوقات والساعات، فيجد الإنسان ما بين الظهر والُعصر ثلاث ساعات وثلثاً، ويعذها قوس الُعصر موضوع، ويعد قوس العصر ثلاث إلا ثلثن، فيزيد وقت الظهر على وقت العصر بثلثي ساعة.

(2) أخر جه البخاري (532).

ثم سألتُ عن ذلك جماعة كانوا حاضرين من علماء المواقيت على سبيل الاستشهاد .همه، فكل منهم وافقني، ورجع إلينا قاضي القضضاة. ثم هذا المعنى لا يكاد يخطر ببال أكثر الناس، بل يعتقدون التّسوية، ورأيت جماعة من علماء المالكية وأعيانهم يعتقدو ن ذلك، فتفطن له. * * *

## فائدة من علم المواقيت

وهي: أنَّ العصر يغتلف دخول وقته باختلاف عروض ألبلاد وارتفاع الزوان في في







 وثُانين فسدس العاشرة، أو تسعين فأول العاشرة، فهذه بيع أعصلر بسيط الأرض على

وسبب دخولن العصر في المسابعة أن وقت العصر يتبع طول الظطل، فإذا كان

 حركة الشُمس بعد العصر، فتأمل ذلك فإنه غريب، ولا يكاد يَّخيَّلِ أحلِّ أن العصر يدخل بعد الظظهر بساعة.
ويُعُلَمُ من ذلك أن أكثر الْعصر على خلاف قول الحنـنية، وعليهم لا لمّ، وينبغي هم الحديث على الحلالة التّي تقع كذلك بأرض الحجاز، والهُ أعلم.

ثم للعلماء أجوبة عن هذا المديث على تقدير تسليم التسوية:




 فيه، فلا يدلُّ على أحو الئه.
وثانيها: أنه قد جاء في هذا الحديث أنه صلى الهّه عليه وسلم قال: (ابعثت أنا


 العصر ليس بعدها صلاة.

 * * *

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخر جه أبو داود (1572)، والنسائي في (النكبرى) (2269) (2139). } \\
& \text { (2) أخر جه البّخاري (6139)، ومسلم (2042). }
\end{aligned}
$$

مسألّة
 ذلك في كتب الفُروع. وقال الشُفعي بعدم الاشنتر اكا

 الُعصر، وذلك دليل الالشترالّا
 والمغرب بجامع الضرورة.
ولأن الاشتراك و واقع في وقت الضضروزة، فيقع في وقت الانختيار، قياساً عليه. ثالوا: يهب شمل الملديث على أنه صلى به في اليوم الأون حين صار ظلّ كل شيء
 بالظظل اللذي زالتت عليه التُمس، أو تحمل الصّلاة في اليوم الأون على الابتداء، وفي الثاني على المفراغ، ويجب المصير إلى هذا؛ لأن المّصود بيان الُتحليد، وتحريره لا يتأتى إلا من هذا الُوجه. وأمَّا الجمع فلعلَّه لأجل أنها صلاتا الثليل وصلاتا الئهار، والإنسان إنلا يسير جملة

 الأشتر|كاك. وأمَّا القياسُ على وقت الضضرورة فالفرقُ أنَّ الضضرورة مناسبة للتو سعة بالانشتراكك، بخلاف الاختيار. والجمواب عن الأول: أنه يمب أن يُؤخذ في ذكره „کان ظل كل شيء مثله) أنه بعدَ الظل الذي زالت عنيه الشهمس، وإلا لبطل التُحديد لاختلاف ذلك باختلاف الانلان الأزمنة

والبقاع، فإنَّ ظل الزُوال بمصر والشمس في المدي قامة وثلثّ، فيلزم أن يمب العصر عند

 وعن الثالي: أن الأصل في الككلام الحقيقة، وما ذكر تموه يفضي إلِ بجاز التُعيين بلفظ


 ذلك إجماعاً لم يبق مدرك إلا إشتراكهيا في الوقت.

 العصر، فعلمنا أن ما ذكروه منعكس، وأن ما ذكرناه مطرد بطريق اللأولى، فإن الاششتراك إلذا


ومن عجائب الحنفية في هذه المسألة أني بحثت مع جماعة من أعيانهم فيدعون بأنَّ


 الأول؟! فهلذا كلام بعيد عن الصواب جدأك، مع أنا نتول إذا دار الكّلام بين التخصيص والنستخ فالتخصيص أولم، لا سيا وما ثمّ ضرورة أصلاً، لا لتخصيص ولا نسخ، فتأمل

## مسألة

اختلف أصحابنن من أهل العلم وغيرهم أن المغرب هل هلا وقتان أم لڭ؟ هذه عبارنهم. واخختلف أصحابنا أمها المشهون؟؟ ومن المهم في هذه المسألة: أن يعلم أن المغرب لها وقتان بالإجماع؛ لأن ها وقتاً

 لУ؟ فهذه العبارات المنطبيّة على هذه المسألة.

قال: ("وقت المُغرب ما لم يسقط نور الشفق").

$$
\begin{aligned}
& \text { وردَّعليه أن المراد لمن استدام المّاملاة وهو وهو فيها. } \\
& \text { وأجيب بأنه خلاف الظاهر }
\end{aligned}
$$

ولأنه إذا جازت الأستدامة إلى هذا الؤوقت كان وقت الاخختيار؛ لا يكوز استدامة
الظظهر إلم بعد العصر، ولا العصر إلمّ بعد المغرب بأو الاصفرار . وفي البنخاري: (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فلبدأوا بالعشاء)|"(3)، فلمراد

 ولأنها صلاة فيمتلد وقتها كبقية الصلوات.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخر جيه مسلم (1417) (306) } \\
& \text { (2) أخر جه أبو داود (396) (396). }
\end{aligned}
$$

حجة عدم الامتداد إجماع أهل الأعصار والأمصار على المبادرة إليها أجمعين، عند
 جماعات بعضهم بعد بعض، إلى غيبوبة الششفق، كسائر الصلوات ولأن حديث جبريل المتُّدم يقتضي ذلك؛ لصلاته برسول الاّه صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى بلى به في اليوم الأول.
 ويتتضض هذا القياس بالجمعة؛ فإنها لا تقصر وليست منقطعة عها قبلها. ويرد عليها التلب أيضاً، فنتول: صلاة لا تقصر فوجب ألم أن يتمد وقتها كالصّبح. ويرد على النصوص أنها تحمل على الندب، جمعاً بينها وبين ما تقدّم. * * *

## عسألكة

أول وقت العشاء إذا غاب الشفق، والشُفق الحمرة، فإذا ذهبت الحمرة فقد دخل

قان صاحب (الجُواهر): (اولا يشترط مغيب الُصفرة، ولا يشترط البياض")، وقاله
الششافعي، وذكر الئاودي عن مالك ألن البياض أبين، وقاله أبو حنيفة.
لنا: ما رواه هسلم وأبو داود أن النبي صلى اللها عليه وسلم قال: ا(وقت المغرب ألن تغيب هرة الشفقق، (1)

وفي حديث جبريل قان: قالْ رسول الهّ صلى الهّ عليه وسلم: (أمَّني جربريل عليه
السلام عند باب البيت مرتين")، إلى أن قالن: (افصلى بي العُشاء حين غاب الشّفق)|"(2).

ويرد على هذا قياس القّلب، فيقولون: صلاة تتعلقّ بأحد النورين فلا تتعلقُ

والجواب عن القّلب: أن الأون في الُصبح يكذب، ويعقبه الظلام على ما نبينه، والأول ههنا لا يكذب، فظهُ الفُرق.
ومن وجهِ آخر أن النهار هو مظنة التككليف والحركات، فالأقرب إليه أنسب من الأقرب إلى الليل، وأول الفجر من أقرب انليل فيلغى، وأول الششفقين أقرب إلى النهار
(2) أخر جها أبو داود (393)، والتّرمذي (149)، ونفظهـ (اعند بابب انبيت"، ولفظ الإمام النشافحي في (مسنده) (10101)، (اعند بأب البيت").
(1) كذا في جميع النسخ، ولعل الصهواب: أوهنا.

وييطل قياسهم في قلبهم بالنُضض مع الفُرق، فإنٍ الحمرة التي تلي الشُمس تبقى بعد مغيب الُشهس هي آخر الأنوار من إزاء الشّسس، ولا تتعلق بها صلاة، وهذا كما هو نتض

 أونه، ولم يتقدم قبل هرمة العُشاء ما هو أولن، فنحن نعين الأولية في الُصورتين.
 ودلوكها: غروبها، وغسق الثليل: ظلمته، فأمر تعالى بِإقامة المغرب إلم شدة الظّلمة، ولا تلا تشتد ويحصل الُغسق إلا بذهاب الُبياض. وفي حديث الُسائل عن الصحلاة أن النبي صلى النّ عليه وسلم (اصلى به الُعشاء حين

ولأن العشاء من صلاة الْليل، والبياض من آثار النهار، فلا يقع فيه حتى يتحقّق خروج الئهار بالُكلية.
ولأن الأحل براءة الُنمة، وعند مغيب البياض أمجعنا على شغلها، وقبل ذلك غتّلف فيه، فتتر جح البراءة بالأصل . والجواب عن الأول: أن الدلوكوك اللزوالن، لا الغغروب، وعلى ذلك أكثير المفسرين

 ظلامه، وهو يكصل بذهاب الحمدرة. وعن الثاني: منع الصححة؛ لأن رواية صَدَقة ضعيفة، وضعفه ابن معين، بل الصححيح أنه صلى الهّ عنيه وسلم صلاهما بعد غيبوبة التُفق. وعن الثالث: أن الثليل يدخل بغروب الشُهس، بدئليل الصومو.


*     *         * 


## فائلدة لغوية

العشاء اسم للرباعية التي بعد المغرب؛ دون المغرب، وقولمم (بين العشائين)، وصلاة العشائين من باب التغليب، كقو فم: دولة العمرين، و: لنا قمر اها والنجوم الطوالع



## فائدة لغوية فقهية

الشَّفقق مشُتك بين البياض والـُُمرة، وقان صاحب كتاب العين: الشُفق الحمرة بعد
غروب الشُمس، ولا أعرف أححأً سمى البياض شفقناً.
ويروى عن ألعرب: (هذا الثوب أهمر من الشفقق).
وقال الشاءر:

والحنغية يقولون: الشُفق مشتق من الشُفقة، وهي الرقة، والبياض أرق، فيكون همل



 القطع على السرقة والرج جم على الزنى، و العصمة على الإيمان، فإنا نتتصر على أدنى مراتب هذه المعاني، ولا نشترط حصون رتبة أنخرى هي أعلى منها.

## فائدة من علم المناظر وعلم الميئة

قرص الششمس حوله دائرتان أبداً عند الطلوع وعند الغروب، دائرة همراء ودائرة بيضاء، والحمراء هي القُريبة منها، والئيضاء هي البعيدة عنها، فمتى طلعت الشُمس سبقتّها
 الفُجر أول النهار، وهي الشفق الأبيض عند العششُو. وكذلك عادتي أنبسط مع الحنفية فأقون لهم: أنتم لا تصلون العشاء حتى يغرب الفجر، فيتعجبون من هذا الككلام، وهو صححيح كا بينته لكّ واللسبب في همرة الدائرة الثقريبة وبياض البعيدة أن الأرض بسبب ما فيها من رطوبات المياه إذا الستولى عليها حرٌّ الُشمس تصعد منها أبخرة كثيرة جدأَ، وتغير حر الُشمس
 أول نوز الشُمس الذي هو الفجر الأون كان ضعيفاً لا يكشف حقيقة ذلك الدخان في فيبقى

 فتحصل الحمرة من امتزاجهها، فهذا هو السرُّ في رؤيتنا لا قر ب منها أهمر، ولا بعا بعد عنها

 وقال بعض الصوفية: إنا تغيرت لألم المفارقة عند الغروب، ولر جعة اللقّاء عند الُطلوع، وهو هذيان، وإنجا السببب ما ذكرته.

 وكذلك تغير الثشمس والقمر في الكسوفات، إنلا هو بسبب الماجب بيتنا وبينها، لا لتغيرها

## فائلدة

تجب الصصلاة عندنا وجوباً موسعاً، بمعنى أن الهّ تعلى أوجب على المكلف إيقاع




 حرفاً بحرف، وكذلك الطو ائف في فروض الكفاية، وقد تقدم بسطه إجمالًا، وأن المذاهب

وأنا الآن أذكر المراد تغصيلاً، وما فيها من المباحث إن شـاء الهّ.

 الوقت)، فجعل جملة ما بينها وقت الصلاة، وهذه الجمملة أكثر من فعل الصلاة، وليسى النجض أولى بالوجوب من البعض، فوجب أن يكون المكلف غيراً بين أجز ائها، وذلك هو تعلق الوجوب بالُقدر المُشتر ك بينها، وهو المطلّوب.



أو نقون: وقت ييوز فيه فعل الُصلاة من غير عذر، فكان وقتاً لوجوب الصّلاة،


إثمه، لكن لعذر الضرورة، ونحن لا ندعيه في وقت الاختيار.

وقولنا: (فكان وقتاً لوجوبها) الحتر|زأ من النوافل، فإن النو افل تفعل في هذه



النفل لا يتقيد بالزو وان.

وهذان الوجهان فيه| بحث دقيق، لا بد من بيانه فأقول:

 كثير من الُصور.

 وكذلك الزكاة سبيها النصهاب وشرطها الحول، فإخرأج الز كاة قبلهـا لا يمزئ

إجماعاً، وبعدهما يزئئ إجماعأ، وبعد ملك النصاب وقبل الخول خلافـّ.





في صحة العفو من حيث الجمملة خلافاً. فهذه القاعدة لها فروع كثيرة في الشُريعة.إنا تثرّرّرت هذه الثاعدة ظهُ الجوراب عن

ذينك الو جهين:
 الوقت ييري بجرى تعجيل الُز كاة قبل الحمون، وهو معنى قوفم: إنها نفل، كا تمّون في في الزُ كاة المعجلة إنها غير واججبة من جهة أنها معجلة، فإيقاعها بعد الزُوال كتعجيل الز كاة بعد ملك

النصصب وقبل الحول، فمرادهم بأن المعجل من الصحلاة نفلٌ هذا التُفسير، لا ا'ئفل المطلق، فلا يلزم السؤال الأول ببإلزام الثنفل هطنلّاً.
وكذلك لا يلزمهم السؤان الثtاني، وهو إجزاء الُصلاة بنية الئفل، كها أن الزكاة المعجلة لا جزجي بنية النفل المطلق، بل بنية الئزكاة الواجبة؛ لأنها نفل من بهة أنها معجلة فقط.

وبهذه الُقاعدة وهذأ التُقرير يظهر بطلان قول أصحابنا المأكية إذ قاسوا تعجيل الز كاة قبل الحول على الصلاة قبل الزو الن؛ لأن الصلاة قبل الزُوالن إيقاع لها قبل سبيها، والز كاة المعجلة بعد سبيها فلا تلحق إحداهما بالأخرى.

احتح الحنغية بوجوه:
أحدها: الُواجب هو الذي يعصي المكلف بتركهي، والصلاة فيلا عدا آخر الوقت لا يعصي المكلف بتركها، فلا تكون واجببة، ولم يمدوا وقتاً يتحتم فيه الفنعل إلا آخر الوقت، فيكون متعلق الوجوب.

 رسول الها صلى النّه عليه وسلم. وثالثها: أن لمانع كالحيض وغيره إذا طرأ في آخر الوقت أسقط الوجوبي، كالمرأة تحيض آخر الوقت، فإذا حاضت أول الوقفت ثم طهر ت لم يسقط الوجوبّ، فاختصاص



 يصhف الثقتل والرق في حق الأجنبي سبباً ولا استحقاق ميراث لم يورصف بأنه مسقط لاستحقّاق الميراث، ولا صادف في الابن مثئه وُصِف بأنه مسقط لنّميراث، فكذلك في

مسألتنا لما لم يوصف الحيض بالإسقاط إذا وجد أول الوققت دون آلخره دلَّ على عدم وجود

 أُتأمل، فالجُواب عنه صعبب، وفقّهُ وفقه جوابه دقيق.




 الصادق على كل واحدٍ منها، لا جرم لا يأثم المكلف إلا بتر لك الْعسل في المشتركّك، ولا يصدق
 يترك المششترك، فلا يأثمه وإذا ترك الفعل في أجزاء الوقت كلها إلا في الوقت الأنخير انحصر



 وإذا تعذر خصلنان ووجد الثالثّت تعينت للفعل والوجوب؛ لانحصار المشترك فيها، لا لخصوصها، فكذلك هاهنا.


 أجززأه، ولا طريق للجمع بين تعيين أتأثيثم في آخر الوقت إذا لم يصل وبين الإجزاء قبله إلا

63

ما ذكرناه من تعلق الوجوب بالمشترك بين الأزمنة، حتى يكون كل جزء واجباً فيه، ويجزئ الفعل في كل جزء لوجود المشترك فيه، ويتيعن التأثيم في آخر الوقت لانحصصار المشترك فيه فهذا تلخيصى هذه المسألة على أتمّ الو جوه وأوضحهها، حتى صار الحقت متعيناً أبلج
لا خفاء فيه.

*     *         * 


## قاعلدة نفيسة

تعلق الخُطاب بالمشترك ينتّسم إلم أريعة أقسام: واجبٌ فيه، وواجبٌ عليه، وواجبٌ به، وواجبٌ مطلَّق لايُنطُقُق في اسمه بحرف جر.
فالواجب فيه هو أزمنة العبادات وأزمنة قضائها، وجلة أجزاء العّمر وبعد اللبلوغ
أيضاً يصدق عليه أنه واجب فيه.
والواجب عليه هو آحاد النكلفين وجماعتهم في فروض الكففايات، فإن المكلَّفَ واجب عليه لا فيه، بل الواجب فيه من خصائص الزُ مان والمكان، وليس المُّصود طأئفة معينة، ولا شخصصاً معينأ، فتعين أن المشترُ كُ بينهم هو متعلق الوجوب، فالمشترك بينهم واجبٌ عليه.

والواجبب به هو الُقدر المشترك بين جزئيات كل سبب، فإن الشُرع لم يععل خصوص أربعين من الغنم سبباً لوجوب الشّاة، بل أي أربعين ملكها المكلَّفّ أو جبت الز كاة، وإذا سقط الخصوص عن الاعتبار لم يبق إلا المشترك كِ، وهو مفهوم الأربعين من من حيث
 الزو الن وطول الفجر وغروب الشّمس لم ينصب خصوص شيء منها سبيباً، بل مطلقت السرقة

 وأما الواججب فهو الأفعالن، كخصال الكففارة وإيقاع الصلواتوات، فإن خصوص هنا الصصلاة لم يوجبه انلّة تعالى، نحو كونها في المكان المخصوص وبالثو الثوب المخصوص إلى غير
 صلاة المكلفين في مشارق الأرض ومغاربها.
وبهذا نجيب من يقول: إذا كان الحططاب في الواجب الموسع متعلقّاً بـلُقدر المشترك كـ، فكذلك هو في المخير وفروض الكفايات، فجعلوا الكل والجباً موسعأَأو غيراً ألو من فروض
 المشترك كختلف الأحوانُ، تارة واجب فيه، وتارة واجبٌ عليه، وتارة واجب به، وتارة هو الؤاجب نفسه، وإذا حصل الاختلاف في الحقائق باعتبار الأحو الن، تعين اختلاف الأسراء، فإنَّ الأسماء إنا وضعت ها من جها جهة كونها غختلفة، لا من جهية كونها متغيّة.


وتلخيص المدارك.
والجمواب عن الثاني: أن القون بالنسخ في هذه الصّورة غفلة عظيمة، لتصريح جبريل بقوله: (اما بين هذين الوقت")، وعلى ما قلتموه كان حقُّه ألن يقون: هذا الون الوقت،
 البدن، وهو ما تقلدم من تحرير المقلدر المشتر ك.

 والجواب عن الثالث: أن نقول: الجِواب عن هذا السؤال في غاية العسر، والسؤال

 ما هو الخق منهـ| إن شاء الله تعالى، فأقول:

## قاعدة جليلة أصولية عقلية فقهية إجماعية

وهي أنَّ الوجوب متعلِّق بالثقلدر المُشترك بين أفراد أجزاء الوقت، ولا ولا يختص
 الوجوب، والوجوبب موجودة في جميع أفراد الوقت، ومع ذلك يختص تأثير المانع بالمجزء الأنحير، ولا تنافي بين الأمرين.

وبيان ذلك: أن الوجوب وسببه قسل|ن: أحدهما أن يكون يغتص بشيء معيّن

 بعينها، فإذا قام المانع بيعضها وبيقي بعضها بغير مانع، فإن الشُرع لا يعتبر ذلك المنانع، ولا يظهر له أثرّ ألبتّة. وهذه قاعدةٌ بجمع عليها، ولا أفرادٌ ونظائر كثيرة في الثريعة، بِمع عليها، وسرٌّ اقتضى ذلك، وها أنا أبين جميع ذلك إن شاء النّه تعلى


 وفعله سقط به التُكليف عنه، وإذا تعذر بعض الأفر اد دون بعض فعل المكلف ذنك المتيسر وسقط ذلك المتعذر عن الاعتبار، وبرئت الذّمة بفعل المتيسر، وغاية المانع إذا قام بيعض





 به من ذلك المشترك في ذلك الفرد المتأخر سالناً عن مفسلة المانع، فلم يسقط التّكليف، فإذا
 وأما فيل بقي من أفراد المشتُرك فلمفسدة لملانع التي لا تصلح معها مصلحة الفعل على الوجه المطلنوب للأمر.

لا يقان: ييب القضضاء عليه؛ لأنه مفرِّط في الأزمنة الُسابقة لسلامتهها من المانع، حتى وصل



يذكر بعد ذلك من النظائر للذه المسألة يوضح هذا المقّصود أيضاً. لا يقال: التْخيير إنها كان بشر ط سلامة العاقبة، وقد كشف الٌغيب عن أفراد المشترك

 ظّاهره، ولا ييوز العدول عنه إلا لدليل، والأصل عدمه، ومثل هذا قد قيل في الثّي يموت

 الششر ط.فهذا تُترير هذه القاعدة، وتنزيل المسألة عليها.

وأما أفر اد هذه القاعدة التي هي نظائر هذه المسألة فكثيرة:
 الصادق على كل واحدٍ منها، ومغهوم أحدها الذّي هو المشترك له موازد ثلاثة: العتق


 الصللاة في أول الوقت مع الخيض، ويسقّط عن الاعتبار للتمكن من وسط الوقت وأوله
 على عبد معيب سقط التُكليف في هذا الْوقت مطلقأ، أما في المتعذر فلتعذره، و أما في المتيسر فللمنعه، غير أنه يفعل بعد ذلك إذا تيسر له في زمان آخر؛ لأن زمان الُكففارة غير معصور،


المشترك هو الزمان الخاص، وأفراده هي أون الُوقت ووسطه وآخره، فيلا بينها من المِميع فهو مناط المكمب، وما بينها من الفرق من كون هذا غينِّ غير محصور وهذا موسع عكصور الزّمان ليس قادحأ في مقصود هذه المُّاعدة، فتّأمل ذنكّ.
 المطهِّرة، لا من ماء بعينه، وكل ماء معين هو فرد من أفراد هذا المشترك الكّ، فقد وجد المُشترك
 المشترك في فرد آخر منه، بغير مانع، فلو تعذرت أفراد المششتر ك و وعدمت بميع المياه إلا فرداً منها لكونه في برية أو نحو ذلك، تعين ذلك الفُرد للو جوب؛ لانحصار المشترك فك فيه، فلو قام
 المانع إلا عند الانحصسر وتعيّنِ المشترك ك في فرد معين، ولم يؤثر عند عدم الانتحصار لبقاء

المشُرك ك في فرد آخر .





 مشترّكُ بين تلك الصيعان، لا صاعٌ معين، فإذا قام مانع بأحد الصصيعان المعينة يمنعه من الإجز اء كالسوس أو استُحِقَ، لم يسقط التُكليف لبثقاء التّمكن من تحصيل المشترك كِ في فردٍ
 به ذلك المانع الذي فرضناه أو لأ، قام بصاع مع وجود غيره، سثط التككليف.

وهذا الصصاع المعين بسبب تعذر غيره هو وزان آخر الوقت، فإنه تُعبن مع تعذر الأزمنة الماضية، غير أن تعذر الأزمنة عقلي، وتعذر الصيعان غير هذا الصاع لئر عقلئليأ،

 لعدم قبون الْذهن لفهجهه.


 الُقدرة على غيره؛ لأن المكلف متمكن من تُصيل المشترك ك الندي هو متعلق الو جوبي في في فرد آخر، سالماً عن مفسدة المانع، فإنٍ تعذرت أفراد المشترك ك كلها إلا فردأ واحِلأ، وهو مقّدار ما ما يسد الملّة فقط من غير زيادة عليه، فقام به مانع الُُّّمٌ أو غيره، سقط التكليف مطلقأك



 الإجارة، كدابة غير معينة، وكذلك توفية الأثمان في البيع، والأجر في الإجارات



وقد ظهر تقرير الثقاعلة وسرها ونظائرها، فهذا هو الجوواب عن السؤأل، بجذه
 الذههن رسوخاً حسناً، فالسؤال وجوابه دثيقان صعبان، ولا يسهل أمر هما على ضعيف

الذهن، يتخيل أن ما هو لازم للسؤال غير لازم، وما هو الللازم من الجوابِ غير لازم، وأمّا من كان راسخ القدم في الفقه والأصول فإنه يستعظمهيا.
والمواب عن الرابع: أن حقّائق الأزمان في الشريعة مختلفة الحعّائق في الأوضاع
الششرعية، لا في الصفات الذاتية، ولكلٍ حقيقةٍ من تلك الحقائق الشُرعية الزمانِّنية أحكامٌ تخصها، فتحتاج إلى بيان تلك الحقائق، واختلافها واختلاف أحكامها، وحينئذ يمصل

الجواب واضحاً جلياً.

## قاعدة جليلة فقهية

الأوقات المعتبرة في الشريعة بالنسبة إلى الأحمكام الثشرعية والأفعال الكسبية ثلاثة

وانتسمت هذه الثلاثلة إلى نحو عشرين قسماً، فأبيِّن كل قسم بأحكامه وخحصائصه وأقسامه، في ثلاثة فصون، بعد أن تعلم أن المببب منها هو الواجبب به، والشرط هو الواجب عنده، والظرفـ هو الواجب فيه، وقد تجتمع المنهومات اثنين أو ثلاثة، فيكون واجباً به وواجباً فيه وواجباً عندهـ الفصل الأول: الوقت الذي هو سبب. وهو ينقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: ما هو سبب لحكم واحدِّ، كأوقات المُلوات الخُمس، فيل| عدا يوم الجمععة

 الالصالح، وكذلك بقية أو قات الأصلوات، وهي بخلاف الحول مثلاك في الئز كاة؛ لأن السبب في







 فتكون صلاة الجمعة واججبة على العبد ومن معه، لا بخصوصهها، بل من جهة أنها أحد

الصصلاتِن، وكأوقات الُصلاة الرباعية بالنُنبة إلى المقيم والمسافر، فتوجَب أريعاً على المقيم
 والمغرب، وكأوقات الصلوات كلها بالنسبة إلى ألصبي على مذهب مالكّك، فإنه إذا صلى


 فأنت إذا اطلعت على هذه الأقسام في الأوقات أمكنك ألن تقول: لا غرو في حصول المو الوقت






 إلا حلاة واحلدة، وائصلاة الماضية كانت مسببة عن الئوقت الئلي قبلها، فاندفع الإششكان.
 الوقت إذا أوجب منه جزء صلاة لا يوجب جزء آخر شيئأ، وههنا قد أوجب الجزء الأول صلاة مندوية، فلا يو جب ما بعده صلاة أخرى.
ثلتُ: الفرق بين صورة النزاع وصورة الإجماع أن الصببي ثُبتت له أهليتان: أهلة الندب قبل البلوغ، وأهلية الوجوب بعلده، فأثر الُسبب أثرين غختلفين، لو جود الستعدادين غختلفين، وفي حق الكافر وجميع أرباب الأعذار والاختيار لم يو جد فيهم إلا أهلية واحلدة، تتبل العبادة، فلذلك لم يوئرُ الُسبب إلا تأثيرأ واحذأً.

 الأهليتين؛ لأنها أهنية الو جوب.



 سقط عنه الوجوب رنقاً به، ولو صامه ألجزأ، وهو إذا لم يفسد له عضو ولا ولا ألفضى إلى قتل نفسه، أما إن كانٍ كذلك فالُصوم عليه حرامٌ


 قالن: ويتمل أن يَيزئ عنه؛ لأنه جنى على نفسه وأوقع عبادة ربه، فأثشبه الصلاة في الثلار المغصوبة، فيها طاعة و جناية على الُغير. وعلى الُتقدير يكون غخاطباً بأحد الشُهرين، كالمريض الَآخر اللذي لا يفسد صوهه عليه نفسأ ولا عضوأ (1)

الفصل الثاني: في الشرط، والوقت اللذي هو شرط
قد تقدَّم أن حقيقته أنه النذي ثبت الؤي تقدمه على الوجوب، كالُسبب، بخلاف الوقت الذّي هو ظرفُ، فإنه يقارن، والثفرق بين الششرط والْسبب ههنا وإن اشتّركا في التُقدم أن الوقت النّي هو سببٌ واجبٌ به، وهو مظنَّة
 الككلام أنها أربعع أقسام.

الحكمة الإلفية وإن لم نطلع عليها، والشرط عريٌّ عن ذلك فيظهر بالتمهيل، فنقول: هو

الأول: ما هو شرط في تأئير جميع أسباب الوجوب والتحريم، دون أسباب الكراهة





 المخاطب الولي لعموم قوله حلى الله عليه وسلم: "ارفع القلم عن ثلاث: عن الصّلمبي حتى
 وجوابه: أن حليث المثُعمية ونحوه أخصص من هذا المديث، فيقلَّمُ الخاصُّ على

الثاني: ما هو شرطٌ في جميع الأحكام إجماعاً، وهو الُتميز، فقيل: تمييز الصبي
كالبهيمة، لا يغاطب بِبإباحة، فضلاُ عن غيرها.

الثالث: فيلا هو شرط في تأثير السبب في حكمين ختلفين، كهلالن ذي الحجة، يترتب


 المخصوصة، فرتَّب الؤوجوب على ذكر البيت، وترتب الحكم على الشيء يدلّ على سبيبة ذلك
(1) أخر جه، مسلم (3317).


الشيء لنذلك الحكمه، فيكون البيت سببأ، وقد أوجب حكمين ختلفين على فريقين: الضرورة ومَن حج
الرابع: شرظُ في تأئير السبب في حكم واحد، كالحول في المز كاة، فإنه لا يترتب عليه
إلا الوجوب.
فإن ثلّتَ: لُ جعل ملك النصاب سبياً والمون شر طاً، ولم لا عكست أو سويت؟




 ومِلكُ النُّصابِ سبٌ؛ لأنه مشتمل على الحكمة في ذاته، وهي الُغنى المناسب للشُكر على الأغنياء وسد خُلِّة الفقير. الحامس: ما بملته شرط، كالحون. السادس: أوله شرط، وبقيته ظرف مصصور، كزمن قضاء رمضان، فإنٍ أونله شُرط في وجوب القضاء، والمبب ما تقدم من رؤية اهلالن في رمضطان، ويقيته ظرف لإيقاع القضصاء فيه!!

 القضضاء، وقبله لا توصف الُصلاة بأنها قضاء، فصار ما بعلهه من الئزمان شرع الٌّضاء فيه، وهو غير عصورو، بخلاف قضاء رمضان، و الأسباب هي ما تقدم من أو قات الصلولوات. الثامن: أوله شرط للتأثيم، لا بحكم شرعي، كائزمان الأذي يلي آخر أبزجاء الوقت


التاسع: شرطّ في إلغاء الأسباب، كآخر مدة الحملـ، وهو خمس سنين على الخلالف

 حقيقة الفُراش في الحُرة بيننا وبين أبي حنيفة.
العاشر: ما هو شرطّ في إلغاء الأسبابِ، وهو سبب في نفسه، كعدة الُوفاة شرطٌ في إلغاء المببب، وهو الو طء المسابق في حق المدخون بها، وهو سبب في الإحدادم، وأمكن ألن يقال: إن السبب في الإحمداد غيبة حارس الفراش بالموت، فأقيم الإححداد مقامه في الحر اسة بالئنفير عن موضع نظر الأجنبي، وأجمل المُققود يلغي السبب السابق، وهو العقد، ويبيح العقدّ لغغيره
ولنثتّصر هن أقسام هذا الثفصل على هذا؛ لئلا يطون. اللفصل الثالث في الوقت اللذي هو ظر تٌُ للوجوب فيه.
 وقت الظهر مثلاً سبب لوجوب الظّهر، ويقية آخخر الثقامة طرفٌ لإيقاع الصالاة، ومتى زالن


 وكذلك أيام النححر، أول جزءء منهُ واجحب به، ويقية كل جزء منها واجب به وفيه،

 كا تقدم، كأزمنة العلدد، فإنها ظرفـ، لُو جوب الإقامة على الأوضاع المُخصو صة والسببب مـا تقلم من الؤوط، فهي ظرف كلهُ.

ويوم عرفة ظرفٌ لوجوب الوقوف، وأيام الرمي ظرفٌ لوجوبه، وأيام النسك
 واججبة، فهو واجب فيها، لا بها. وأيامُ صوم التمتع ظرفٌ لوجوب الصوم فيها والسبب التمتع، وأيام صوم جزاء الصيد ظرفُّ لوجوب الصوم فيها، والسبب الجناية على الصيد، وميقات الحج الزماني ظرف لمشروعية الأحكام فيها، والسبب تعظيم البيت، ومن ذلك أزمنة صلاة الكسوف والخسوف، إلى حين الانجلاء، فإنها ظروف لمشروعية الصلاة فيها، والسبب الكسوف

والخدسوف.

## تنبيـهُ جليلٌ

اختلف العنلماء فُ مذهبنا في وقت زكاة الفُطر، فقيل: تجب بغروبِ الشمس آخر
يوم من رمضان، وقيل: بطلوع الفجر، وقيل: تجب بغروب يوم الثطر، وقيل: بطلوع الششمس يوم الفطر، وقيل: تُجب بغروبِ الشُموس ليلة الفُطر إلى غروب الشُمس يوم الفطر وجوبأ موسعأ.

 يؤثمث غير المخرج لها حتى تغرب الشمسر هن يوم النطر، فهو حينئذ قائل بأنها واحبة وجوياً موسعاُ من الغروب إلى الغروب، فهذا هو الئون اللرابع بعينه، فيعسرُ الفرق بين القُولين جـداً.
 الُقائل الأول يقول: جملة هذا الزُمان ظرفٌ لإيقاع الواجب، وليس فيه جزءٌ هُ هو سبب غير
 لإيقاع هذا الُواجب، فهو واجب موسع، وصاحب الثقون الُوابع يقون: جملة هذا الوقت
 به وفيه، والثقائل الأون يقون: بل والجب فيه لا لا به







على جواز التأخير وعدم التأثيمه، وهذا من فوائد معرفة اختلاف حقائق الأزمنة في الأوضاع الشُرعية. ومن لم يطلع على ذلك يتعذَّرُ عليه الجِواب عن هذا هِ الموضع، فتأمله.

$$
\text { * } \quad * \quad *
$$

فائدة
الوقت قل يعتبره النشارع مرة في العمر، ومرة في المسنة، ومرتين في السنة، ومرات في اللسنة غير محلودة، ومرة في الأسبوع، ومرتين في اليومه وتسع مرات في اليوم واللِيلة، وعشر مرات في اليوم والنُيلة. مثال المرة في العمر: استكالن سن البلوغ وسن التمييز، فالأون للتكليف، والثاني

لأصل الخططاب.
ومثال المرة في السنة: الحون في الزَكاة، وغروب الشُمس لزكاة الفُطر، وهلال ذي الحجّة، ويوم عرفة، وجميع أيام النسك المحدودة، وأشُهر الحجّ، ورمضان، وزمان قضائه من شُوال إلى شُعبان.
ومثال مرتين في السنة: طلوع الشُمس وعلوها في صلاة عيد الفطر والأضحى. ومثال مرات في اللسنة غير محدودة: العِلَد وأزمنة صلاة الكسوفـ. ومثال مرة في الأسبوع: زوالن يوم الجمعة من صرلاة الجممعة.
 قون، فتكون ثـلاوثة. ومثال تسع مرات في اليوم والليلة: يوم المُمعة، فيه ثمسة أوقات للأداء، وأربعة لنقضصاء وتعيّنه، فإن الجممعة لا تقضى.
ومثال عشر مرات في اليوم واللليلة: في غير يوم الجممعة، فيه خمسة أوقات توجب الأداء، و خمسة أوقات تو جب القضضّاء.
 الرابع، من حجاج الحنفية. وكان المواب يكصل بها أنا قائله بعد هذا، غير أني آثرت بسط القاعدة، لما فيها من الفو ائلد، ولم يكن فيهج إلا مسشألة صلاة الصبي ومسشألة زكاة الفُطر.

وأما الجِواب عن الوجه الرابع من هذه القّاعدة، فهو أنَّ الحول في الزكاة جملته
 كعدمه، وقد تبين بهذه القاعدة أنَّ كلَّ جزيءٍ من أجزاء القّامة مثلاً سببٌ مستقلقّلٌ بوجوب الصلاة، فأين أحد البابين من الآخر؟
 المشترك كين أجزاء الوقت، كا تقدم بيانه. وكذلك إباحة النكاح مع آخر أزمنة العِدَد الأخير بخصوصه شرط أو المجموع شرط، فيعتبر آخره، وهذا المشترك كـ هو المببُ، فأيٌّ جزءٍ تحقق وجد اللسب فيه، فافترقا. وكذلك جميع الأحكام المّرتبة على العدَّة، يشملها هذا المرا الفرق. * * *

تفريٌ
قال أبو الحمسين البصري في شرح (العُمُدَل) - كتاب القاضي عبد الجمبار-: اختلف
الحنفية في آخر الوقت الذي يتعين به الوجوب، فقال زفُفَر (اهو ما يسع جملة الصلاة،
وينقضي بانثضائها"، وقال غيره منهم: بل مقّار الإحرام بها، يريد أن إدراك الإحرام سبيب قضائها؛ لأن إيقاعها كلها في ذلك الوقت متعذر.

*     *         * 


## مسألة

صلاة المبح أول وقتها الفجر الثأني، دون الفجر الأون المستطيل، والمتُصود من المسألة الككلام على هذا الُفجر بتحقيق حسن شريف ألوا
 الأبصار. وقال بعض الفضلاء من أرباب المو اقيت: هذا هو المجرَّة، ويتصور منها هذا الفجر
 الفُجر، وهذه المننازل في المجرّة، فتطلع المجرة قبل الفُجر، وهي بيضاء تطلع منتصبة كذَّنَب

 تطلع بالنههار، وأول اللنيل، فلا يكصل قبل النفجر من بياض المجرة ما يُليه، فعلى هذا لا يكون لنا فجر ان إلا مدة يسيرة من السّنة.
 وفيه طاق، فإذا قربت الُشمس من الُطلوع خرج شُعاعها من تلك الطّاق، فيظهر ضوء
 الُفجر بعد ذلك.
وهذا القول باطل؛ لأن جبل قاف في أحله باطلٌ، فإنهم إن أدعوه على جنب






وثال أرباب علم الميئة: بل الفجر الأول هو جنب النُهاز، يظهر ثم ينفى، ويكون




 معنى قوله هلى الناه عليه وسلم: (إذا غربت الشُمس من ههنا، وطلع الليلل من ههنا فقد (1) أفطر الْصائم إمى
 وجنبُه الذذي يلي النهار مستٌٍ لا اعوجاج فيه، فيكون جنب النهار الذي يليه لا اعوجاج فيهِ، بل خط مستقيم، فينبغي أن لا يرى بعضه قبل بعضٍ لا باتوائه، بل ترى ألجزاؤوْ في ساعة
 بعض، وذلك يقتضي تضرسه وعدم استوائه، والفرض أنه مستو، وما الموجب لغي اليبة ما يرى
 ها ذكرتموه.
ووجه الجواب عن هذا وإزالة الإشكال بييان قاعدة هندسية من باب علم المناظر،
يظهر بها للُعّل, والدس حقيقة هذا الأمر، فنُّون:
 مرة وربع مرة وشيء يسير، على مـا تقُر في علم الميئة، ومتى كان المضيء أعظم من الحجاب،


(1) أنخر جه البُخاري (1853)، ومسنم (2613)، بلفظ ٌإذا غبّت الشمس من ههنا و جاء الئليل من ههنا فقد أفطر الْصائم") وهذا لنظظ مسنم.
-

والثقاعدة المندسة أنه إذا كان مثلث فأقصر خط يخرج فيه ما خر جر إلى الثقاعدة من
 مع جنب غخروط الليل، مع أنَّ المهندسين قد برهنوه، ويستعان ههينا بالحس، تأنيساً يُقُرِّب التُطع أو يمصِّله.
إذا تقرّر هذا فإذا مالن خروط الثليل عن أفقنا وقاربِ النفجر، يكون سطحه الأعلى

 جنب خخروط الليل مثلث قاعلته ضلع خروط الليل، وضلعناه الحخطان اللذلان خر جا للأفق،، وإلن خخروط النيل من أبصارنا.

 فيظهر بهذا أن المجاور من النهار لمخروط الليل في آخر المخروط عند الأفق أبعد من المجاور







 المُجرة فإنها تختص بيعض الأيام كا تقلم.

مسألة
إذا قلنا بالواجب الموسع، فإنه يجوز التأنخير، وهل يشترط في جواز التأخير بدل،
 والقون باشتراط العزم هو مشهور مذهبنا، واختار القاضي أبو الؤليد أنَّ التعزم
 أبو الحسين البصري من المعتزلة.






 |الضدين المتقابلين. احتجوا بوجوه:
أحدها: أن هذا البدل الذّي هو العزم إمَّا ألن يكون هساوياً للصلاة من جميع

 لامتنع جعله بدلاً عن الصطلاة؛ لأن بدل الشيء يكب أله أن يكون نائباً منابه في الصور النطنوبة.


 ييتاج إلى بدل آخر، أم لا؟ والأول يلزم فيه أن يكون للفعل الو احد بدلان فأكثر، والثقاعدة

أن البُدل يتبع المبدن، والصصلاة إنظا وجبت مرة واحدة، فبدلها كذلك، وإن لم يبب العزّم فقد جاز التأنحي لا إلى بدل، وهو يقدلد في في قونكّم. والجواب عن الأول: ألن نقول:

## قاعلدة شرعية شريفة



 للضرورة وعموم البلوى فيه.
النوع الثاني: بدل الثيء من الليء في مشروعيته، كالجمعة بدلن من الظظهر، ولمذا
النوع من البدل خصيصتان:
 غيره لا لضرورة، تقتضي فضيلة المعنون إليه، لاسيل في الشُريعة المحمدية التّي شأنها استيفاء
 بالككلية، بخلاف الظُهر مع الجمعة. وثانيها: أن لا يكوز فعل المبدن منه إلا عند تعذّر البدل؛ لأجل الختصاص البدن


 يجب عليه استعلاله، وفي التيمم بخلافه في ذلك كله، إلا في إباحة حلاة واحدة، ومن خصصائصه أن يكون مرجوح النصلحة، ولا يفعل إلا عند تعذر المُبل منه.

النوع الرابع: بدل الثيء من الشيء في كلِّ الأحكام التي اقتضاها سببه، كخصصل

 الموجب للتكفير، نحو الو لاء في العتق، وإن كانت على التخخير فمن خصصائصها مساواتها للمبدل في النصلحة، مع تحصيل أحكام ذلك الُسبب.





 يكوز الُعدول إلى البُبل إلا عند تعذر المبدل منه؛ لأنه يشكل بالجمعة، ومن لا يفهم هذه
 والظهر ما وجد في التيممه، فلا يكده، وكذلك يكاول أن يجد في العزم والصلالة ما و جله في التُيمم فلا يجده.
وظهر لك بهذه القُاعدة الُشُرعية الجمواب عن الوجه الأول، وأنَّ الُعزم وإن كان
 الأحو الن، لا عنها في ذاتها.
 الثقواعد، من جهة أن من لم يفعل في المال ولا عزم على النُعلى، فإنه يعد معرضاً عن المأمور، كا تقدم تقريره.

والجواب عن الثالث: أن العزم أول الوقت بدلٌ عن التعجيل، فإذا أخر عن وسط
 وتعدد البدل مع تعدد المبدل لا امتناع فيه.

*     *         * 


## فائدة تقوم بها الحجة في هذه المسألة

وهي: أن الإطعام في تأخير التضاء في صوم رمضان إنا هو بدل عن التعجيل، والصوم لا بد منه مع هذا البدل، وكذلك في الحامل والمرضع إذا خافت على ولد الدها إلنا إنا هو بدل عن التعجيل، فقد وجد نظيرٌ آخر في البدل عن الأحوالن، لا عن ذات الفعل، ويممع بينه وبين الفعل، بخلاف سائر الأبدالن.

 في الحقيقة بين العزم وحالات الفعل، فيجتمع الواجب الموسع والواجب المخخير، في صورة واحلة.

*     *         * 


## مسألكة

إذا أدركت الحائضض أول الوقت ططهراً، لم تجب عليها الصطلاة إذا حاضت آخر الوقت، ولا يجب عليها المّضاء، خلافاً نلشافعي، وكذلك غيرها من أرباب الأعذار، بعد
 يتحقق أول الوقتت لنن حلى أول الوققت، لمن فعل أو لم يفعل إذا لم يطرأ عليه عذر آخر الوقت لوجود المشترك أؤل الوقت، ومتى وجد المسبب الموجب فالأصل ترتب الو جوبو




 فيكون الُو جوب ختصاً بآخر الوقت
فقيل له: يلزم الشُفعي أن الواجبِ ختصرّ بأون لالوقت؛ لأنه أثبت الوجوب بأولٍ الوقت، ولم يعتبر طريان المانع بعده.







 ونالثها: أن يو جد المانع مع المُشترك في أفراده ألأونى، دون ألون أفراده الأخيرة، فتجب

الُصلاة إجماعاً.
ورابعها: أن يتوسط المانع في أفراده المثو سطة، دون أوله وآخره، فييبت الوجوب
إمجاعاً.
وخامسها: أن يَتصص المانع بأفراده الأخيرة، فهذا معل النزاع.


 لم يثبت في حعه الإذن بالتتأخير إلم آخر الوقت، بل يسقط النتكليف بالكلية، مع الإذن. ولا
 تضادأ أيضأ، فكذلك ألجر الفاعل على فعله أون الوقت، لوجود الـوبب السالم عن معارضة الإذن في التأنهير.
فإلن ثلتَّ: الإذن ثُبتٌ، فعل أو لم يفعل؛ لأن من خير ففعل أحد ما خير فيه لا


 أثره الخاص به، وأثره الآخر أن يفعل أول الؤوقت، وهذا ليس أثره الخاصر به؛ لأن الْنعل



 في كثير من الُصور عند كثير من العللم؟؟! فهذا الثقدر هو الألي نعني بعدم الإذن أولن الوقتى،

وأن المشترك ك أول الوقت سالٍعن معارضته، وإذا لم يفعل أون الوقت كان الإذن متحفقّاً





غيره، وهي أمور متغق عليها بين الخصمين:




 وثانيها: إذا باع صاعاً من عشرة آصع، فله أن يبيع من الآلصعة ما ما لم يستحق عليه





 غير هذه الأفراد المعينة، الئي وقع الْتكليف فيها أو لاً.

 بينها وبين أفراد المشترك الواجب عليه، اللذي هو مفهوم الُقبة الُصادق على العششرة، فلو

هنك الباقي بعد أن باع الأون، أو أعتقه تطوعأ انحلَّلَ التكليفُ عنه بالككلية في نوع الإعتقاق،
 وتر كه الإعتاق في الأفر اد الأُؤل كترك الصّلاة في الأوقات الأول؛ لأن الأفراد في الُقسمين أفراد المشترك ك الذذي هو هتعلَّق التّكليف، غير أن المشترك كِ في الأوقات والجبٌ فيه، وههنا هو
 الحسي فمشترك بين الثابين، فظهر أن الإذن في الأول قام مقّام الموت في الأوالخر، وصار
 أفراد المشترك كيفا كان يكون مساوياً لللمانع الدسي، كالموت والخيض وغيرهما، فمن قال بالسشوط عند اختصاص المانع الحميي بالأنير إنما قالئه لعموم المّانع في المجميع، وإن الختلف نوع المانع، فا ألغينا المسبب المسالم عن المعارض، ولا خصصصنا الو جوب بالوا بالأفراد المتأخرة. ورابعها: إذا كان عنده عشرة أوان من الماء، وجب عليه أن يتو ضأ بأحلحها لا بعينه،
 على البقية من نجاسة أو هلاكُ بطل التُكليف بالككلية من غير إثم، وانتّقل ألتكليف إلى التيممَ، ولا يقالن: إعادة الأوالي الأون بعد هلاكها عحالن، فلذلك سقط التكليف؛ لأتنَّ نقون: إعادة الأزمنة الأون كحكن.

فهذه الصور كلها مساوية لمسألتنا، والتكليف فيها بالمثرتر ك بينها، وليس في أوائلئها
 التككليف، وكان يمكن أن يقالن: تجب هذه الصلاة في ذمته قضاء إذا و جد الماء؛ لأنها وجبت

 الأواخر بالمانع المسي، وصار الجمميع كالذي قام به المانع الخسي.



قلنت: هذا سؤالن عكس، لا يسمع عند النظار، وهو ثبوت الحكمبم بدون ما آدعاه
المستدل علةً؛ لأن علل الششرع بِّلف بعضها بعضاً.
قانل سيف الدين الآملدي: وإلا أن يتفق المُتناطران على ايتحاد العلة، فيَرِدُ العكس
حينّذ).
والعكس على عكس الئنقض؛ لأن النُقيض وجود العلة بدون الحكمب، فيسمع على الصحيح، بخلاف وجود المكم بلون العلة، وأنتم أبديتم الانتقال وسقوط التُكليف بعلة
أخرى غير العلة التي ادعيناها، هذا هو عين الئكس فلا نسمعه.

وخامسها: لو كان عنده عشرة أثواب وجب عليه السترة في الصلاة بواحلِ منها لا لا
 بعين ذلك الوقت، وله التصرف في بعض تلك الثياب بالبيع وغيره، فإذا تصرَّف وقام


 أكثر من أن تُصر، غير أني اقتصرت على هذا القدلر كراهة السآمة، وما لزم مَ في شيء منها




 به النظائر والعُقول أيضاً، وهو تضاد الوجوب والإذن من حيث البجملة؛ لأنَّ الوجوب
 وينافيه، ويمنع من ترتب حكمه عليه.




 فعليه الدليل، وأمَّا مالك فمتمسك بالألأحل، وخصمُه أثبت قضاءً بغير دليل، وهو غير جائز. وأمَّا عمومات النصوص الدالئة على قضاء الحائضض فهي عامة في الأشخخاص مطلقة

 عن معارضة العُمومات المُشار إليها. فقد اندفعت أسولتهم، وتوجهت الإشكالات عنيهمه وظهر أنتَّ لم نخالف

 مدرك له في ثُوت الثضضاء؛ لأن ما أشار إليه من وجود المشترك أول الؤوقت ساقط بـانع

الإذن.
وهذه المسألكة من المسائل العويصة، وقد توجه إليها سَنَـْدٌ رهمه اللّه في "اطراز





ليس نه وقتٌ معين حتى يتعين حكمه بخروجهه، فهو في اللذمة، والثقاعدة ألن من شروط


 الزُرع أو الثمن بعد المحون، ولذذا أمجعنا في حقِّ المسافر يقدُم أو المقيم يسافر على اعتباره آخر

ولذلك قالن العُلماء: يصح الإبراء ما في الثنمه، ولا تصح البّراءة من المعينات؛ لأنها لا تقبل
 معين فقد أخططأ.

 جمّعٌ عنيه، ونكن ليس عحل النزاع.






 ومضادة سبب الوجوب يستط اعتبار ذلك المسبب، فأين أحد البابين من الآخر؟ وإذا الفا القترق الُبابان واختلفا امتنع قياسُ الخصم على الزكاةٌ والئنضض به، لثّباين البابين.

وأمَّا ما ذكره من أمر المسافر فها وِزَانُ المسافر يسافر آخر الوقت، فكان مقيلً أوله أو يقدم آخر ه، إلا الحلائض تطهر أول الوقت ثم تحيض آخره، والشافعية والحنابلة قد خالفو ا في المسألثين على السواء، وقالوا: متى كان أول الوقت لا حيض فيه وجبت الصلاة، أو لا سفر فيه تعين الإتمام، ولا عبرة بوجود المانع آخر الوقت، فقياسه على هذه الصورة لا يصح، بل الصواب الاعتهاد على ما تقلَّم، وهو أن يبين أن الإذن ضد، وأنه يتنز ل الوقت الذي أدركت أوله وحاضت في آخره منزلة الوقت الذي شمله الحيضى، فنقيس عليه أو نقيس على تلك الصورة، ويتمسك بالأصل في عدم إيباب الثضهاء. فهذه ثلاث طرق في تقرير هذه المسألة، وقد تقدم في مسألة تعلق الو جوب بآخر الوقت كثير من بحث هذه المسألة، فيطالع هناك. * * *

## مسألّة

جمهور الثناس على أن نصب هذه الأوقات أسباباً للصلوات الخدهس تَتَبُّد، لا يعقل

 أن لا يستغرقواه بل ينهضون إلى طاعة مولاهمه، فإن المسكون تلاعب بلآلآية، ألا ترى أن
 النعمة، وظهور ما بعد الانكساف نعمة من النعمت تطبق الأرض في ساعة والحدة، وإنما سمي







 بلغت متوسط الانحطاط فهو انتحدارها للسججود، وسميت الصصلاة عصرأ لأنها في صورة انعاصر ها للانحطاط، كما سمي الظهر لأنها ظُهرت على ظهر التّبة، والمغرب لغروبها، والعشاء لعشو الأبصار حيئذ بالظلامه، والفجر لانفجاز الُصبح. وأما علَّة وقت المغرب فلظهور سلطان اللُيل، وهو آية عظيمة، قد بدت فطبتِ
 السكون، فيعبد الها تعالى لُظهور هذه الآية والر جمة الُعظيمتين، وآخر هذه الآلية ظلمة الثليل وتعين نعدة السكون، فذلك وقت العشاء.

101

فهذه معان مناسبة في هذه الأوقات، لشرعية هذه العبادات عندها، وأخذ الحُكْم وتلقيه مع علة المناسبة أبلغ في قبوله، وسكون النغس إليه وانشر اح الصدر إليه. * * *

## مسألةٌ في المجمع بين الصـلاتين

## بتقديمه| على الوقت أو التأخير عن الوقت

وغرضي من هذه المسألة سؤال وجوابه، وحديث وجوابه، بعد حكاية الخلات

 بين المغرب والُعشاء للسفر والمُرض المقّدمّن، وللمطر والطبن بشروطٍٍ مذكورة في كتب

وقال الشـافعي: يمّمع بين الظظهر والعصر والمغرب والعششاء بمجرّرّ المسفر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يممع بين الُصلاتين في سفر ولا حضر ولا مطر، غير أن المسافر له أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، فيصليها ويصلي المصر أول وقتها، وكذلك المريض، ولا يصلي صلاة في وقت صلاة أخرى إلا بعرفة والمزّزلفة.

*     * $\quad$ 品

قال أبو عمر اببن عبد البّ في (ألانستذكار): (احجتّهم ما قالّه عبد الهُ بن مسعود: والذي لا إله غيره ما صلَّل رسون الها صلى الها عليه وسلم صلاة قط إلا في في وقتها، إلا صلاتين، بمع يين الظظهر والعصر يوم عرفة، ويين المغرب والنُشاء بجمع")(1).


 أنخر الظهر حتى ينزل لنعصر، وفي المغرب والعشاء مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أنخر جه عبد الثرزاقق في "(10صنفهه) (4420). } \\
& \text { (2) أخرجه البخاري (1061) }
\end{aligned}
$$

يرتحل جمع بين المغرب والعُشاء، وإن لارتحل قبل أن تغيب الشُمس أخر المغرب حتى يتزل للعشُاء، ثم يمهع بين المغرب والعشاء

 قياساً على القّصر بج'مع التُعيين للضضرورة.

ذكرناه دون صورة الُنقض.
حجة الثـافعي ما روى مالك في (موطئه") وغيره من أئمة الحديث (ألن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يميمع بين الظهر والعصر في سفره إلم تبوك)"(1). ولأنها رخصة فتجوز بالسفر وحله كائتصر، أو لأن السفر مشقة فيبيح المجمع كانططر في صالاة الليلـ. والجواب عن الأول: أن ما رويتموه مطلَّق، وما رويناه في جواب المنفية مقيَّد مفصَّل، فيحمل المطلق المجمل على المقيّد المفصل.
 ((فرضت الصلاة مثنى مثنى، فأقرّت صلاة المسفر، وزيد في صلاة الحضر)(2)"، والمِمع على خحلاف الأصل إجماعأ، لنا فيه من تقديم الصحلاة على سبب وجوبها النّي هو وقتها. ولأن القصر ردٌّ الصلاة إلن ما هو من جنسهاها، وهو الصبح، وهو ركعتان، وهو أصل إمجاعاً، وليس في الصلاة ما يقلم على وقته ويكون أصلاً.
 رخصيتن، فقياس هذا المجموع على جزئه بـطل؛ لأن المجموع أعظم قطعاً، فيكون الفرق

وعن الثالث: بائفرق، وهو أن المطر يلزمه الُطين والظُلمة ويلُّ الققاش والزلّق في





 قال مالك: أرى ذلك في المطر، وقياسأ على القصر بطريق الأولى، لما تقدم أن مشقة الطبن

## فهذا هو التنبيه على الخلاق ومدر كه من حيث الجمملة.

وأما الحديث الذي قصدتُ الحديث عنيه، فهو هذا الحديث المتّقدّم هاهنا، فإن


 فعل ذلك بالمدينة، وفي بعضها سكت عن المدينة.


 وأخر المغرب وعجل العششاء، قان: وأنا أظن ذلك، فتأو لا المديث على تأخير الظهر إلى آخر وقتها، وتعجيل العصر أون وقتها، مع مكانتهها من العلمه، وجلالتّها في الفضضل.

قلتُ: واستشُكل هذا الحديث جماعةٌ من المُتأخرين، وقالؤا: التصريح بعدم المطر
 بغير عذر.والجواب عن هذا المديث من وجوه: الأول: أن قول جبريل : (ما بين هذين الوقت) "في تأسيس قاعدةٍ وتقرير أحل عظيم في الدين، وهو أوقات الصلوات التي هي أفضل العُبادات، يقتضي أنه أوحَلَ البيان إلى



 ما بين هنين، فلا يتعلىى وقت الُعصر إلى وقت الظظهر. وثالثها: قال التُمذي في آخر كتابه: ما من حليث في في هذا (الجلمع") إلا قالل به قائلّ


 تعين أن يكون منسو خأَأو مؤو لأ، كا قاله أبو الُشُعثاء وعمرو بن دينار.

 كالنكرة في سيق الإنبات، وإذا لم يكن فيه عموم لم يتناول صورة النزاعه، بل هو بجمل



 2 زيادة ضرورية لاستقامة النص.

بالُنسبة إنى خصوصها، وإنها كان يكون متناولألُصورة التُزاع أن لو قالْ: هجع بينها في وقت الظّهر أو عند الُزوالن، أو نحو ذلك، وإذا لم يكن متناولاً لصورة الئزالع تعيَّن حمل ما فيه من






اللفظ عامأَ يتناون صورة النزاع لتضينا بتخصيصه بالتقواعد، فكيف ولا عموم؟



 حتى تصلى الأولى في آخر وقتها، وتصلى الثانية في أول وقتها، بحيث لا لا يغضل عن الأولى شيء من و قتهاه، ولا يتقدم الثانية في وقت الأولى شيء ألبتة، فلا يكاد يضبط ذلك إلا ولا رسول ولا
 عدم الحرج على الأمة، بل الحرج العظيه، فعلمنا أن التُٔويل باطلُ أيضأَ، فيبقى الحديث مشكالًا كا كان. قلتُ: أما تأويل مالكُ والشافعي فيبطل جززماً بالرواية الأخرى، فلا يستلزم صحة هذا التأويل؛ لأنه على خلاف النص. وأمَّا تأويل أبي الشُعثاء وعمرو بن دينار وغيرهما من المتّدّلمين والمئتخرين فهو وأمَّا قول السائل: إن هذا حرج عظيم في تحرير الأوقات على هذا الو جهه، قلنا:


107

دون التحقيق، وما يقع في ذلك من تقديم العصر في وقت الظهر أو تأخير الظهر عن وقتها
 يعلم أنه وقت الظهر .
وهذا هو الذي يتعيَّن وجهه في الحديث، وأن الحرج كان مان منفياً باعتبارها وان، ويعضده
 الاتصال، فيحمل على الاتصال بالاجتهاد المذكور، لا على التقّديم على ما هو معلوم من وقت الظهر، لما فيه من خخالفة القواعد، ويممل اللفظ المطلق مالم لم يدل عليه اللفظ، ولا لا يمهل على المطابقة الكلية، لما فيه من الحرج، لتعذر تحرير ذلك كا قاله السائل، مع ألم أن ابن عباس صرح بأن ذلك شرع لنفي الحرج، فهذا هو المتجه، واللّ أعلم.

*     *         * 


## سؤال جليل يعسُرُ الجواب عنه


 عند الفقتهاء بإدرالك فضيلة المجاعة؛ لأنه إذا حلى المغرب في المستد ولما وخرج إلى بيته، يعسر عليه الُرجوع إليه، فيؤدي إلى أن يصلي في بيته فتفوته صلاة الجماعة، أو يكلس في في المستد
 الجماعة، فا عُجُّلت الصلاة قبل دخون وقتها إلا لتحصصيل فضيلة الجم|عة، فحنيئذ تعارض

 واطّراح الواجب الذّي هو تأخير الصلاة لندخول وقتها، والثقاعدة تقدليم الوانجب على
 والجمواب: أنّ الثّاعدة أن الأوامر تعتمد المصالح، والنُواهي تعتمد المفاسند، فإن






 الششهيرة التي لا تكاد يو جد نحلافها.
 المندوب أعظم من مصلحة الواجب، ولنذلك مُمُـُلٌ
 اختّلفا في الؤجوب و الندب.

وثانيها: الفاتحة قواءتها خلارج الصحلاة مساوية لمصنحتها داخحل الصلاة، في المصلحة المعلومة من موارد الثشُع من الثُناءعلى اللهّ والتُحميل والتُنويض، إلى غير ذلك، مما يعقل من معاني

وثالثهها: الصولاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبة مرة في العمر، يثاب عليها ثواب الواجب، وهي مساوية لـا يقع بعدها في المصلحة ومدلُولات الملفظ. ورابعها: قوله صلى النه عليه وسلم: (الو لا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بالسواك)"(1)؛ قان
 بالعباد.
 وهو يدلّ ملى أن مصلحةة السواك تزيل على مصلحة الصاللاة الؤاجبة بأكثر من تسع وستين

وسادسها: "صالة إلحماعة تفضل صصلة الثفذ بخمس وعشرين صلاة")، رواه مسلم بلغظ


 لا واجب، فقد فضهل المندوب الثواجب.
(1) أخرجهه البُخاري (6813)، ومسلم (16012 6)، وانلفظ نلبخازي.
(2) أخر جه البيهتي في (السنن الككبى)، (160) .

(4) أخر جه البخاري (319) (6).
(5) أخر جه البحخاري في (إلقراءة خلف الإمام) (152).

وسابعها: قوله صلى اللّه عليه وسنم: الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف حلاة فيطا سواه،
 صلاة الفرض بتسعائة وتسعة وتسعين ضعفاً، وأكثر من ذلك، وهذا الوصف غير واجبب، وأحل الصلاة واجبب، فقد زاد المندوب على الؤواجب.
 سواهه|(2). دع أن الصالهاة فيه غير واجبة.
وتاسعها: قوله صلى النّه عليه وسنم: الصلاة في بيت المُدس خير من ثلانائئة صلاة فيلا
(3) ${ }^{(1)|a|}$

وعاشرها: قوله سبحانه وتعالى:

 التي هي الإنظار، مع مصنحة الإبراء، فالإبراء نظيره وزيادة، فلذلك فضل الإنظار الواجب
فعلمنا بهذه الُصور وشبهها أن المندوب قد يساوي الواجب أو يفضل عليه، ومع ذلك لا يو جبه النّ تعالى لطنأَ بالْعباد.

 دينارين أفضل من صدقة دينار، وكذلك الثقول في كثرة الصلاكة وقلتها، وكثرة الأصوم وقلته،
(1) أخر جه البـخاري (133 1 )، ومسلم (3440).


 في بيت المقدس بـخمسر|ئة صال|").

ولا يكثر الأجر إلا حيث يكون المبذول أكثر، ولو من مشاقِّ الأجساد والثقلوب، ولذلكّ


 أقل، فإذا ورد الشرع بالجمع على الصورة المذكورة كان ذلك دليلاً على أن وصف صلـد

 المصلحة الكثيرة، لا لمعارض، وأما على هذا الوجه فلا إشكال.

*     *         * 

(1) أخرجه الحاكم في (المستدرك) (1733)، بلفظ (إنٍ لك من الأجر على قدر نصبك و نفقتك"،، غاطباً عائشة رضي الشّ عنها. (2) قال السخاوي في (المثاصد الحسنة) (قال اللمي: هو من غرائب الأحاديث، ولم يرو في شيء من الكتب الستة)، (وهو منسوب في النهاية لابن الأثير لابن عباس بلفظ سئل رسول الها أي الأمالن أفضل قال (أهمزها) وهو بالهملة والزاي أي أقواها وأشدها .).

## مسألة

أششكل على جماعة ضابط الأداء والقضضاء، فقال الأصوليون والئقهاء: الأداء إيقاع
 هذا غاية حدًّ رأيته، والحدّان باطلان؛ فإن رد المغصوب والتوبة من الْنّنوب وأقضية الحكام عند نهوض الخجاج والأمر بالمعروف والنئي عن المنكر، هذه كلها والجبة

 الفور، فقّد صارت أزمنة هذه الواجبات محدودة شُ عأ، ولا توصف بأنها أداء في وقتها، وإذا أخرجت عن وقتها وعصى النكلف لا توصف بأنها قضاء. ولمذا إذا قلنا: الحج على الفور، فأخرَّه عاصياً لا يوصف بكونه قضاءاءأ، وكذلك إنذا قلنا الأمر للفور، فأَّخرّ المكلف المأمور به لا يوصف بأنه قضاء، مع أنه قد تعيبَّن له الئزمن

 فيكون غير مانع.

وإذا بطل الحدان فنقول:



 النوريات الملككورة، فتعين سبب المج تابع لو جود الاستطاعة، وقضاء الّقاضي تعينه تابع لزمان نهوض الحجة.

وثانيها: يكون سبب تعينه مصلحة فيه نفسه، كأوقات الصلوات ورمضان للصومه فإنا نعتقد أن الهّ تعالى إنلا عينها لمصلحة فيها، دون سائر الأزمان، لا لأنها عرية عن النصلحة، وهكذا كلُّ تعبّدي معناه أنا لا نعلم مصلحتّه، لا أنه ليس فيه مصلحة، لمانِّ طردأ كقاعدة الشرع في رعاية المصالح. إذا تقر ر أن تعيينها المصالح فيها فنقول:
الأداء إيقاع العبادة في وقتها المحدود لما شر عأ لمصلحة اشتما اشتمل عليها الوقت.
والتضاء إيقاع العبادة خارج وقتها المحلود لا لا شر عاً لمصلحة اشتتمل عليها الوقت. فاندفعت تلك النقوض كلها، وظهر بهذا التحديد سر قول مالك: أن الإعادة تكون في الوقت لا خارج الوقت إذا تركت مندوياً من العبادة، فإن المعيد في الوقت يكصل مصلحتين: مصلحة ذلك المندوب، ومصلحة الوقت، فإذا خرج الوقت لم يمكن تحصيل مصلحة الوقت، فضعف الأمر بالإعادة، فهذا تلخيص الأداء والتضاء. * * *

## سؤال

## هذان الحدان باطلان بأمور:

## أحلدها: المسبوق اختلف فيحا يأتي به بعد سلام الإمامه، هل هو أداء أم قضاء؟

 لعدم الجمع، ووقع الاتثاق على أنه تضاء إذا وقع على تلك المصورة، وإنجا الختلفوا هل يوقعه على تنك الصهورة أم لا؟ فمتى فاتته ركعتان من المغرب وصلاها جهراً لا يجنس بينها، فهو قاض.
وثانيها: إذا أفسل حجَّه فإنه يقضي في ثاني عام، ويوصف بأنه قضاءء، مع أن الؤوقت لم يتعِن نُصلحة فيه، بل تبع لو جود الاستطاعة كا تقدم تُقريره، فبطل به حلد الْقضاء بعدم
 صلاة الجمععة لا توصف بالثقضاء، وقد قالن تعلن: جوابه: أن لفظ القضضاء مشتَرك ك، في اصطلاح العللمء بين ما وقع على خهلاف نظامه، وما وقع بعد تعينه، فهنه مفهومات غختلفة، ولفظ التّضاء موضوع ها في الاصن الصطلاح على سبيل الاشتر/الك، وإذا حاول الفقيّيه ضبط حقّيقة من مسميات المشترك لـ لا ترد عليه بقية تلك الحمقائق نقضأ، كمن حاول يحد العين بمعنى الحدقة فيقون: العُين هو العضضو الباصر المُشتمل على سبع ظبقات وثلاث رطوبات وعصب أججوف وروح في ذلك المصصب، لا نقول له: يشكل عليك بعين الماء أو عين الذهب، فإنها ليسا كذلك، وههنا إنها وقع التحديد لأحد مسميات المضضاء، الذلي هو ما وقع خلرج وقته.
وأما صلاة المسبوق فمن قبيل ما وقع على خلاف نظامه، فإن نظام الصصلاة في
 التُغسير. وحجة الْضضاء لأنها تعينت بالإحرام بها، فسميت قضاءاً بهذا التُغسير الأنخير.

وأما آية الجمععة فجوابها أن القضاء في الفعل إنهاء الشيء إلى آخره، ومنه قول

وعليها مسرودتان قضاهما
أي فعله| داود، فالقضضاء بهذا التفسير لغوي، ومعنى الآية: إذا فعلت الصلاة،
والحد إنما وقع للقضاء في الاصطلاح العرفي لا في الوضع اللغوي، فلا ترد الآية على الحد.

## مسألة

أشكل على جماعة من المالكُية كيف يكتمع الأداء والإثم إذا صليت الظُهر عند
 قاضيأ مع تعمد التأنحير.

 القامة بُعتبار الظهر، فصار مطلِّق الوقت مشتركاً بين أوقات الضروروة وأوقات الوّا الاختيار،

 النسألة، فصدق أن الظظهر أداء عند غروب الششمس، لوقوعها في وقتها من حيث المِملة،
 الاختياري أو الضروزي، فصدق عليها الأداء لنلك بالضرورة، ولزمه الإثم؛ لأن الله


 مؤديأ لوقوعها في مسمى الوقت النذي هو أعم من الاختياري والضروري، وليس الأداء

 تعالى الجتمع الأداء والإثم قطعاً.
فهذا هو الحقُّ المتعين، والقول الآخخر وهو أنه غير آثم هو المُشكل الذي لا لا يتجه ألبتة إلا بالحميالات الباطلةّة.

## مسألة

وقعَ لكثيْز من النُقهاء أن الزووالَ لا يتحقّق إلا بزيادة الظّل بعد نتصانه، وهو



 وانطبق عليه فقد وصلت الشمس إلي قوس الزوال في كبد السماءه ومتى خرج الظّل عن




 وقد بالغ الهروي في ذلك لـا سمع بعض الفقهاء يشترط زيادة الظلا، فوضع آلة تسمى بأرض مصر بالستينية؛ لأنها تنصب على ارتفاع دائرة الحمل والميزان، وارتناعها بمصر ستون درجة، فلذلك سميت بالمستينية. ومن خصائص هذه الآلة أن الظطل يكون فيها أول الوقت وعند الُّووال وعند


 هنالك، بل الحق أن الزو الل يتحقّق بالعُنم بخروج الشمسس عن وسط السماء، ويعلم ذلك بطرق، أحدها زيادة الُظل، ولا يلزم من عدم دليل معين عدم الملنلون؛ بلجواز قيام دليل آخر

## تنبيهٌ على غور عظيم


 على فضيلة أول الوقت، فيقول هم: صليتم ثبل الوقت، فاتفق في بعض الأوقات ألن صلوا الظظهر، ثُم زالت الششمس بعد ذلك في رأي الُعين، فأنكر عليهـم الُفقيه شيث تلك الصطلوة، وقامت الحمجة له عليهم بحصول الزُو انل والأذان بعد صالتهم، فقّال الشّيخ عبد الر حمي: سمعت حسَّ حركة الششمس عند زوالها في وسط المساء قبل أن تظهر في الأرضم. وكان
 عظيمه فأمَّن على قوله ذلك خلقّق عظيمه وعدوا الطلاعه على ذلك في وسط المسماء قبل أهل الأرضص من كراماته، وقضو! بصحة تلك الُصلاة، وطائفة أخرى منعت ذلك وأنكرت
 الشّيخ على ما قاله رحمه النّه، فأقول:

 المكلفين عليه، وما ذلك إلا الرؤية الظظاهرة التي يشترك الزووال اللذي في المس|ء ولا يطلع عنيه إلا لملائكة وخواص الأولياء بطريق الكشف سبياً للتككليف ألبتة.


(1) قالل في (ا'نطألع الُسعيد) ص137-138: شيت بن إبراهيم, بن بحمد بن حيدرة بن الـلاج، الفقيه



وثاللها: أن قون جبريل عليه الُسلام لنرسول الهُ حلى الها عليه وسلم: (اما بين هذين الوقت) إشارة إلى ما وقع من الزوان في ذينك اليومين، والواقع في ذلك إنلا هو الزووان الظاهر دون الحففي، فوجب أن يكون الوقت إنا هو بعد الزوالْ الظاهر، والثنفي لا يكون من الوقت.
ورابعها: أن ذلك لو كان معتبراً لُوقع في السلف الصالُح من الصحابة أو غيرهم أو
 الصحابة وهم بحار الععلوم ومعادن كل خير، علمنا أن الاعتتاد على ذلك لا يصحّ وإنا يصح الاعتلاد على النزوالن الظُاهر.



 طلوع الفجر بساعة، فإنه يرى الفّجر في مكانه، بل ربا رأى الُشهس، ومع ومع ذلك يكرم عليه
 النذي نراه من على سطح الأرض، وكذلك ههنا لا يكون سبب وجوب الظُهر إلا الزوالن الذلي تشاهلهه العامة.
 وشعاع الشُمس هو المانع للأبصار من رؤيته في برى التعادة، فلو أن أحلحاً حديد البصر رآه وهو في الشُعاع، أو كان ذلك كرامة لوني لم يمب بتلك الثؤية صومه بل حتى تتحققق الرؤية العادية، فكذلك هاهنا.

*     *         * 


## مسألة من نوادر أحكام الأوتات (1 )

مسألة فرضها بعض العلم) فقال: إذا زالت الشُمس بيعض بلاد المشرق وفيها ولئّ

 التتي هو فيها؟ فقان: الحق أنه غخاطب بزوان البّلد النّي توقع فيه الصلاة؛ لأنه صار من
 وكذلك إذا حصل الكَسوف في قطرٍ لا يلزم أهل التُطر الآخر الذّي لم تكسف فيه التُمس أن يصلوا صالاة النكسوف.
وهذه المسألة مع هذا أُتقدير يؤيد الصوابِ في المسألة التي قبلها، وقول الُفقيه شُيث رهمه الاّه.
ويعگِّر على مشهور مذهب مالك في هلال رمضان أنه إذا ثُبت ببلد لزم أهل الأرض أن يصوموا، والشُافعي يقول: لككل قوم رؤيتهمه، وهذا هو الصحيح من جههة النظر،
 بلد رؤيتهم كا فهرس عليه البخخاري، وذكر قضية معاوية بالشامه وغخالفق البتداء صيامه

 * * *

## هسألة من نوادر أحكام المواقيت (2)

فتيا جاءت من بلاد البرغانل، من الإقليم السابع إلى بخخرى، يقولونون فيها: أنه جاءنا زمضان وطون المليل نحو ثلث ساعة، إن اشتتغنا بالْفطر طلع علِينا الفجر قبل أن نصلي
 فأفتاهم فقهاء بخخارى بالاشتغغال بالفطر، وتفويت الصلاة؛ لأن مصلحة الأجسساد مقدمة على الُعبادات، بديليل المريض يسيّط عنه الُطهارة وأركان الصلوات وات والصوم وغير


 النهاز والليل يكون كل واحدٍ منها من عشر عشر ساعة إلى نصف سنة، وأكثر من ستة أشهُ لا يكون، وذلك مُ قام عليه البرهان التططي في علم الهيئة. فهذه الفٔتيا صحيحة وواقعة، غير أن هذه الحالة لا تلدوم في جميع الأعوامه بل بل تصادف رمضان في بعض المسنين ويف بعضها لا تصادفه بحسب اختلاف الشُمس مع حركة الثقمر واهلالل.

*     *         * 


## مسألة تشبه ما قبلها

## وقعت في مذهب الشافعي

سُسئل عن قطر يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق، لصغر القوس الكائنة تحت الأرض من دائرة الشمس، فكيف يصنع بالصلاتِين المغرب والعشاء؟ هل يل يصلي الصبح قبل مغيب الشُفق أم لا ييوز ذلك؟ وهل يقضي على العشاء بالثقضاء لأجل طلوع الفجر أم لا يقضي عليها لبقاء الشفق؟
قال الشيخ أبو محمد والد إمام الحرمين: (الا يصلي العشاء حتى يغرب الشفق، ولا يكون قضاءً لبقاء وقتها، ويتحرى بصلاة الصبح فجر من يليهم من البلاد، ولا يعتبر فجر هذا الفجر الذي فم". * * *

## مسألة من نوادر الفتاوى في المواقيت


 يرت صاحبه؟
والجلواب: أن الثذي بالمغرب يرث المشرقي؛ لأن الشُمس تزول بالمشرق قبل زوالها بالمغرب، فالمشرقي مأت أو لأ، فهو الموروت
وقد وقع الكحسوف العام بمعر في دولة الملك الصالك أو أول قدومه على معر، فغاب نور الشمس بجملته، ورئيت النجوم عند العصر، وأنا أشاهد ذلكّ، وسألت أهل تون تونس:
 أحوال الششمس تكون بالمشرق قبل المغرب، حتى يكون غروب الششمس عند بعض بلاد المشرق، وهو عين ظلوعها على بعض بلاد المغربّ وبا وما من درجة تتحر كها الشُشهس إلا وهو

 وذلك عحَّرّر بالبرهان المُطعي في موضعه.

*     *         * 


## مسألّة

وقع لنلمالكية والُشافعية في كتبهم مسألة شنَّهِا عليهم الناس، وهي الجتماع الُعيد
 ووجه التُشنيع في ذلك أن الُشّمس إنا تكسف باجتاعهعا مع الُقمر في درجة واحلدة، وذلك إنا يكون في أيام اللّسِّرار، ودخول التقمر في شُعاع الشُمس، وذلك إنما يكون
 فقلد بعد عن جرم الشمس فلا تنكسف.
فهذا العيد المفروض إن كان عيد الفُطر فقد فارق جرم الثقمر الشُمس بنحو عشرين درجة فلا كسوف، وإن كان عيد الأضحى فقلد مضى من الشُهر ثلاثة وبقي بين الثقمر


 طلعت الشمس نصف الئلي هل يفوت وقت العشاء والصبح أم لا؟ وإذا تطعت رأس زيد
 الككلام الثنزن الذّي لا يليق بالفقتيه التُحلدث عليه.
والجمواب: أن هذه المسألة ليست من هذا القبيل، بل هي مكنتة وواقعة في الؤوجود. وبيان ذلك أن كسوف الششمس بالقمر كا تقدم تقريره إنها هو من الأمور العادية، لا من الـا

 الله تعلى: فإنه مستحيل عقلاً.

فإنا قد تقرر عندنا أن بين العيدين أكثر من شهرين، وما كان مفروضاً على هذ




 عثلاً.

وأمَّا قطع رأس زيد مع بقاء حياته فهو من الممكن أيضأ، وإنا العادة تُحيله، وليس


 يورث عنه ثانياً كا ورث مالث أو لأ أم لا يورث إلا مرة وا والحدة كا جا جرت العادة؟ ويكون ماله

 وعلى من انتهى إليه الإرث؟؟ لأنه لا يقصر عنهم لأصالنّه؟




 مثلها من ذلك النوع أو من غيره، فيحسن الحديث فيه، مع أن مسألتنـا هذه ها مزية على غيرها، وأنها من المُككن العادي والعثلي معاً.

بيان ذلك أن جماعة من الأسارى بأزض العدو تلتْبِس عليهم الشُهور، فيتحرون ها، فيصومون بحسب ما يؤدي إليه حزرهم، وذلك حكم اللّا عليهمه، كمن الشُتبهت عليه الثقبلة، فحكم اللّ في حثّهم اتباع الجتهادهم وحزرهمب، فمع ذلك يثع حزر رهم لرم مضان قبله





العلمr.
فقد تُصُوِّرت المُسألة مككنة وواقعة، وكذلك يتصور ذلك في غير الأسارى في أهل

 يصومون ويقدرون لر مضان ويصادفون الكسسوف كا تقلدم في مسألة الأسارى، بل ألجزم أن

 وليس أحل من أهل العلم الؤوفر يلابسهم ألبتة إلا في غاية النُلرة، وحيئذ تتجه أحكام الهّه تعلى عليهم بحسب جهأهم واعتقادهم كا قلناه في الأسارى.

 البلاد في الإسلام كا دخلت طوائف من التنكرور في البلجنوب، فتصور منهم ذلك، ويكون



(1) أخر جه البخاري (3170)، ومسلم (554).

وهم كفار، والكَفار غخاطبون بالففووع، فيخاطبون بهذا الثفرع، فيكون حكم الشَ تقديم
 والعجب يمن يشنع هذه المسألة على اللفقهاء وهو من الفقهاء، ويعلم أن هسألة صيام الأسير مع التباس الشُهور مذكور في كل ديوان من الفقنه، ومسألتنا هذه تخرج من حاصرة تنك المسألة بعينها. فقد ظهر أن هذه المسألة مككنة وواقعة عادة وشر عأ، ولا حاجة إلى ما قاله المازري
 قدير، بل حصل ما هو أخصص من ذلك، والتحتحت هذه المسألنة بمسألة الصصيام في حق




 ولقد كانت هذه المسألة تؤلمني لـا فيها من انطلاق الألسنة على العُلماء، فلما فتح الّه تعلى بوجه تخريجها ونقنها من غير الواقع إلى الؤواقع وانسدَّ باب التُشنيع بحضيور نظأئرها


 التُعويل من بجرد الإمكان العثلي من غير زائد على ذلك مكا يسد باب التُتينع بالككلية. * * *

فهذه نحو عشرين مسألة، اشتملت على طرق من العلم، ودقائق من الفقّه، وأسرار من النظر والفكر العقلي والنقلي، تجلى بها الصدور والمحالس، ويلى ويمتاز بها الفضلاء واء والأعيان، وتعدُّ من محاسن الزمان، قصدتُ أن أطرف بها إخواني من طلبة العلم، كثّرّ الهُ عددهمّ، وضاعف مددهم، رجاء نفعهم وبر كتهم، ودعاهم وصلاتهم، سائلاً من الشّ تعالى حميد العاقبة لي ولم في الدنيا والآخرة، وأن يتغمدنا بعفوه ولطفه وصفحه، ويعمنا بجوده وفضله، إنه جواد كريم، بر رحيم. وصلى الشه على سيدنا حمدد وآله وصحبه وسلم، والحمد له وحده، وصلى الشه على من لا نبي بعده، حممد وآله وصحبه.

## فهرس المحتويات

الصفحة

4 مقّدمة الأستاذ الحبيب بن طاهر 10 مقّدمة

11 عملي في الكتاب


14 ترجمة غختصرة للإمام شُهاب الدين الثرافي 20 الورقة الأولى من النسخة التونسية الثانية

22 مقّدمة المؤلف

23 مباحث في قوله تعلى: :

23 البحث الأول: في سبيها

23 البحث الثاني: في معنى لنظها

25 البحث الرابع: في تحثيق المبتدأ والمخبر في قوله تعالى:

27 سؤالْ مدهش في إبطال الثول بالمبتدأ والخبر

29 البحث الحنامس في قوله تعالى 33 فائلة حسنة: أسلء الايّام 34 فائدة نحوية: (يوم الآثنين") 34 فائلدة لغوية: أسلاء ليللي الشَّهر مسألة: اششتراك وقتي الظهر والعصر، ووقتي المغرب والعشاء.

53 مسألة: هل للمغرب و قتان: اختياري وضروري؟ 55 مسألة: وقت العشاء ..................................................................... 57 فائلدة لغوية: اسم العشاء 57 فائلدة لغوية فقهية: الشَّفق 58 فائدة من علم المناظر وعلم الهيئة، الحمرة والبياض 59 فائدة: الوجوب الموسع للصطلاة

64 قاعدة نفيسة: تعلق الخطاب بالمشترك (واجب فيه وعليه ويه ومطلق) .
$\qquad$ قاعدة جليلة أصولية عقلية فقهية إجماعية: الو جوب متعلق بالقدر المشترك قاعدة: الأوقات المعتبرة في الشريعة بالنسبة إلى الأحكام والأفعال .......................... 71 .

71 الفصل الأول: الوقت الذي هو سبب. .

73 الفصل الثاني: في الشرط، والوقت الذي هو شرط الفصل الثالث في الوقت الذي هو ظرفُ للو جوب فيه. .................................. 83 مسألة: أول وقت صلاة الصبح مسألة: هل يشترط في جواز تأخحير الصالاة العزم على البدل؟ ............................. 87 . 88 قاعدة شرعية شريفة: أنواع البدل في الشريعة مسألة: حيض المر أة قبل خروج الوقت لا يوجب الثّضاء عليها بعد الطهر ............... مسألة: نصب الأوقات أسبابا للصلاة تعبد، وفيه بعض الحِحَم ........................ 100 .

102 مسألّةٌ في الجِمع بين الصالاتين وبيان معنى حديث الجممع بدون عذر

108 سؤالل جليل يعسرُ الجمواب عنه: سبب جمع الصلاة في المطر ..
112 مسألة: مناقشة ضابط الأداء والقضاء

116 مسألة: اجتتلع أداء الصلاة مع إثم التأخحير إلى الوقت الضروري ........................... مسألة من نوادر أحكام الأوقات: وقت من سافر هل هو وقت أول السنر أم الوصول إلى 120 المكان المقصود؟ 121 مسألة من نوادر أحكام المواقيت: ضيق الوقت بين المغرب والفجر .................... مسألة تشبه ما قبلها وقعت في مذهب الشافعي: غياب وقت العشاء والفجر ........... 122 123 مسألة من نوادر الفتاوى في المواقيت: ميراث بين من ماتا في بلدين خختلفين ........... مسألة: اجتتاع العيد والخِسوف، وبيان نظائر هذه المسألة، وخطأ من طعن في الفقهاء.. 124 128 فهرس المحتويات

